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Commission  communication  to  the  Council 
Report  on  the  22nd  session  of  the  FAO  Conference,  held  in 
Rome  from  5  to  24  November  1983 
The  22nd  session of  the  Conference  of  the  United  Nations  Food  and  Agriculture 
Organization  was  held  in  Rome  from  5  to  24  November.  The  Community  had  observer 
status at  the  meeting. 
The  discussions  were  centred  on  the  following  points 
- the  world  food  and  agriculture situation,  notably  the  critical situation 
in  certain African  countries,  and  trade  in  agricultural  products  ; 
- progress  made  with  the  action  plan  for  stepping  up  world  food  security, 
with  a  review  of  concepts  and  approaches  ; 
- international  agricultural  adjustment  and  the  adoption  of  guidelines  ; 
-the establishment  of  an  international  arrangement  on  plant  genetic 
resources. 
The  aim  of  this  communication  is  to  inform  the  Council  of  the  proceedings  of 
this  22nd  session of  the  FAO  Conference. I.  General  remarks 
The  Conference  is held  every  two  years  and  provides  the  forum  for  the  FAO's 
top decision  makers  to  adopt  the Organization's  directives  and  work  programmes 
for  the  next  two  years.  Over  a  thousand  delegates,  including  a  hundred 
ministers,  representing  some  140  countries  and  numerous  international 
organizations  took  part  in  the  22nd  session. 
Mr  Block,  United  States  Secretary  of  Agriculture,  was  electe~ chairman,  with 
Mr  He  Kang  (China),  Mr  Demetrios  Christodoulou  (Cyprus). an~ Mr  Javier Gazzo 
Fernandes-Davila  (Peru)  as  vice-chairmen. 
All  the  Community  countries  except  Luxembourg  were  represented  by  Ministers. 
The  delegation of  the  European  Economic  Community  was  headed  by  Mr  Pisani. 
The  discussions  of  particular interest  to the  Community  were  held  during  the 
general  debate,  within  the first  commission  or  the  second  commission. 
General  debate 
- 117  delegates  took  the  floor,  including  a  hundred  or  so  ministers  or 
secretaries of  state. 
- Generally  speaking,  the  discussions  were  held  in  a  calm  atmosphere  and  were 
centred on  the  need  to give priority to  food  production. 
Attacks  on  the  Community,  and  its  common  agricultural  policy  in  particular, 
<which  are  customary  in this  forum)  were  few  and  far  between.  It  should  be 
noted,  however,  that  the  Malaysian delegation  said it was  disappointed  to 
hear  that  there were  plans  to  introduce  a  tax  on  oils and  fats  other  than 
butter. 
It  should  also  be  noted  that  the  Surinamese  delegation protested  vigorously 
against  the  suspension  of  Dutch  aid  programmes,  which  had  been  decided  upon 
by  the  Hague  government  in  1982.  The  Netherlands  representative  replied  that 
the  measure  had  been  due  to  the  fact  that  human  rights  were  not  being 
respected  by  the  government  of  Suriname. \ 
\ 
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Mr  Pisani,  in his  statement  on  behalf  of  the  Community,  stressed  in 
particular  that  food  security  could  not  be  viewed  as  a  global  concept 
but  should  be  considered  rather  as  the  sum  total  of  national  or  regional 
food  security systems.  Mr  Pisani  outlined  the  development  of  the  common 
agricultural  policy,  taking  as  examples  the  situation of  sugar,  dairy 
products  and  proteins. 
The  statement  by  Mr  Pisani  was  noticed  and  reported  by  the  press  agency  of 
the  International  Foundation  for  Development  Alternatives  together  with 
those  by 
Mr  Saouma,  FAO  Director-General 
Mr  Block,  United  States  Secretary  of  Agriculture 
Mr  Whelan,  President  of  the  World  Food  Council  and  Canada's  Minister of 
Agriculture 
Mr  He  Kang,  China's  Minister  of  Agriculture. 
- The  general  debate  was  interrupted on  Thursday  10  November  at  17  00  h  for 
a  special  meeting  on  the  critical  food  situation  in  Africa. 
The  Commission  representative  took  part  in  this  meeting  and  stated,  in 
particular,  that  the  Community  had  decided,  or  would  do  so  before  the  end 
of  the  year,  to allocate substantially  higher  quantities  of  food  aid  to  the 
countries  in question  than  it  had  the  previous  year.  The  most  important 
statements  made  during  the  meeting  were  those  by  : 
- Mr  Block,  of  the  United  States,  who  announced  an  extra allocation of 
$  25  m for  the  region,  which  would  bring  the  emergency  aid  to  the  continent 
up  to  $  50  m for  1983  ; 
- The  Netherlands  representative,  who  confirmed  the  allocation  announced  by 
his  minister at  the  plenary  meeting,  namely  a  further  $  20  m ; 
- The  United  Kingdom  Minister  of  Overseas  Development,  who  said that  he  would 
explain the  situation to his  government  and  that  the  attitude to  the  question 
within  the  Council  of  the  European  Communities  was  favourable. - 3  -
Work  within  the  commissions 
First  Commission  (Chairman  Mr  Lopez  Portillo of  Mexico) 
The  specific  themes  discussed  were 
a)  the  world  food  and  agriculture situation, especially  trade  in  agricultural 
products  and  the  food  and  agriculture situation  in  Africa  ; 
.,..-· 
b)  progress  made  with  the  action  plan  for  stepping  up  world  food  security, 
with  a  review  of  concepts  and  approaches  ; 
c)  international agricultural  adjustment  and,  in particular,  a  review  and 
updating of  the guidelines. 
The  Commission  representative  made  statements  on  these different  points  on 
behalf  of  the  Community  and  its Member  States  and  negotiated  the  resulting 
resolutions  with  the Member  States. 
- Resolution  on  Africa 
- Resolution  on  food  security 
-Resolution on  guidelines 
The  United  States  had  general  reservations  about  the  review  of  guidelines. 
Of  particular note  during  the discussions  within  the  first  commission  was 
that  H.E.  mr  Bula  Hoyos,  Ambassador  of  Colombia,  congratulated  the  Community 
on  its efforts to  help  the  readjustment  of  agricultural  structures  and  on  its 
international  development  cooperation  policy,  notably  in  the  context of  the 
Andean  Pact. 
It should  also be  noted  that  the  Ambassador  of  Kenya,  in  his  analysis  of  the 
difficult  food  situation  in  his  country,  referred to  the  Community  and  its 
help  saying,  "However,  this  situation  has  already  been  solved  by  friendly 
countries  including  the  EEC  and,  of  course,  the  World  Food  Programme". - 4  -
Participators  in  the  discussions  generally  deplored  the  fact  that  protectionism 
still persisted  in  trade  in  agricultural  products.  Emphasis  was  placed  on  the 
statement  that  food  should  not  be  used  to  apply  politicaL  pressure  ;  those 
present  at  the  Conference,  moreover,  urged  all  the  signatories  to  the  Common 
Fund  ot  ratify it as  soon  as  possible  so  that  it could  become  operative. 
It  was  noted  that  commitments  of official  external  aid  to agriculture  fell 
in  1982  for  the first  time,  even  considering  current  prices.-
It  was  underlined  at  the  Conference  that  instability on  the  world  market  for· 
foodstuffs  must  be  reduced  by  concerted  action  among  the  Large  exporter  and 
importer  countries.  It  was  noted  that  the  International  Wheat  Agreement  had 
been  extended  in  its present  form.  A call was  made  for  the  conclusion  of  a 
more  effective  agreement  containing  clauses  on  prices  and  stocks.  Those 
present  also  expressed  the  desire  to  see  a  new  international  sugar  agreement 
successfully  concluded. 
Regarding  a  new  international  wheat  agreement,  the  United  States  stated that 
it was  not  sure  that  it was  a  good  idea  to  conclude  a  new  undertaking 
containing  clauses  on  prices  and  stocks. 
Second  commission  (Chairman  Mr  Chaka  Ntsane  of  Lesotho) 
a)  Budget 
A good  many  developing  countries  were  disappointed  at  the  small  increase 
in  the  budget.  However,  it was  adopted  unanimously,  which  is  exceptional 
in  the  history of  the Organization.  Nevertheless,  the  United  States  and 
the  Federal  Republic  of  Germany  both  had  reservations  in  view  of  the 
difficulties they  would  have  with  their national  parliaments. - 5  -
In  these  circumstances,  the  FAO's  Director-General  proposed  a  resolution 
amending  the financial  regulation  so  that  the  unexpended  cash  balance  of 
the  period  1982/83  - $ 30  m - could  be  used.  This  would  be  an  innovation 
in  the financial  practice of  the  United  Nations  system,  since  any  funds 
not  used  are  supposed  to  be  paid  back  to  the  member  countries.  The 
resolution  was  adopted  (the  United  States  voted  against;  Belgium,  Germany, 
Italy and  the  United  Kingdom  abstained;  Denmark,  France,  Greece,  Ireland 
and  the  Netherlands  voted  in  favour).  .~ 
b)  Plant  genetic  resources 
Discussion  on  this question  was  one  of  the  highlights of  the  Conference. 
The  basic  principle was  the  idea  that  plant  genetic  resources  should  be 
considered  the  common  heritage  of  mankind  and  be  freely  available  to all 
countries  and  institutions  concerned  for  the  purposes  of  plant  selection, 
scientific activity and  development.  This  proposal  was  supported  in 
particular  by  the  Latin  American  countries,  notably  Mexico. 
At  the  beginning  of  the  negotiations  the  developed  countries  <Australia, 
Canada,  the  United  States, etc ••• )  were  rather  opposed  to  an  international 
arrangement  on  the  matter. 
The  Community's  stance  was  one  of  wait  and  see,  in  an  open-minded  spirit 
of  compromise. 
Nevertheless,  it proved  possible to draft  a  Community  statement  which  was 
fairly  favourable  towards  the  project  but  which  asked  for  the  existing 
institutions,  the  IBPGR  and  the  CGIAR,  to  be  maintained  (the developing 
countries  are  in  the  majority  within  these  bodies). - 6  -
Following  many  exchanges  of  views,  it was  possible  to  come  to  a  compromise 
on  an  international  undertaking  on  plant  genetic  resources  which  satisfied 
both  the  developing  countries,  from  the  point  of  view  of  the  political 
procedure  established,  and  the  developed  countries,  as  regards  the 
transitional  measures  and  the  timetable  for  applying  the  principles  set 
out  in  the  undertaking  (except  the  United  States,  which  made  a  reservation). 
However,  when  it came  to adopting  the  resolution  in  plenary,  Mexico  proposed 
another  amendment,  which  did  not  have  any  major  disadvantages  as  far  as 
substance  was  concerned  but,  as  regards  form,  caused  discussions  to  be 
reopened  and  upset  the  developed  countries.  Thus,  whereas  all  the  Community 
countries  had  delivered  a  favourable  opinion  before  the  plenary,  France, 
Germany,  the  Netherlands  and  the  United  Kingdom  made  reservations  pending 
instructions. 
* 
*  * 
Community  coordination  was  the  same  as  it always  is at  this  kind  of 
meeting  and  no  major  problem  arose  within  the  Community. 
The  members  of  the  Community  delegation,  headed  by  Mr  Pisani,  were 
Mr  Desesquelles  and  Mr  Obst  from  DG  VI  and  Mr  Leygues  from  Mr  Pisani's 
cabinet. 
The  General  Secretariat of  the  Council  was  represented  by  Mr  Karter 
and  Mr  Robotti. 
Annex  Community  statements  and  resolutioos 1\  N N  ~ X E 
- Declaration Monsieur  PISANI  n°  1 
- Declaration  CEE  Reunioh  speciale Afrique  n°  2 
- Declarations  CEE  Commis~ion 1 
•  situation alimentaire mondiale  CCEE  et  Afrique)  n°  3 
•  renforcement  de  La  securite alimentaire  n°  4 
•  lignes d'orientation  n°  5 
- Resolutions  adoptees  par  La  Conference 
•  Aide  alimentaire  en  Afrique 
•  Securite alimentaire 
•  ~ignes d'orientation 
•  Ressource  phytogenetiques 
- Declaration  CEE  Commission  2 
•  Ressources  phytogenetiques  n°  10 ANNEXE. 
No  1 
At lnternational level,  actions  that  could  proroise  bett~r access  for  the  exports  of  developing 
countries,  effective stabilization of  the  intetnational  market  for  major  national  product&  and  raw 
materials at  prices  remunerative  to  producers  and  fair  to  consumers.  The  expansion if intra-
dcvelopins  countries'  trade  and  coopere~tion. 
At  national  level  what  is necenary is  actions· referring  to  the  broadening  of  the, spectrum of 
agricultural  products  produced,  the  full  ~xploltation of  the  forward  and  backward  links  between  the 
agricultural  sector  and  the rest of  the  economy.  We  think  such  a  policy will  act  positively  to  the 
employment  opportunities,  regional  developtt~nt  and  balance  of  payments.  In  any  case  the  &elec:_ted 
options  of  i~pleroentations of  development  strategies  must  be  the  result  of  a  generalised  ~tional 
dialogue  which  will  also  en£ure  the  participation of  the  society as  a  whole.  •• 
,Before  concluding  my  sptech,  Nr.  Chairman,  I  would  like  to  refer  to  a  very  specific  and  serious 
issue,  narot!ly  that  of  the  Sub-Saharan  problem.  I  think  that  this  Organization  could  undertake 
concerted  action  in order  to  overcome  the  immediate  problems  of  those  countries  and  to  avoic  a 
general  deterioration of  the  whole  Mediterranean  and  African  regions'  ecological  stability. 
Last  but  not  least,  !lr  Chairman,  I  fetl  it  my  duty  to  express  ~y serious  concern  fo~  the  ~rave 
international political  climate,  The  accumulating  economic  problems  have  created  a  cold  war 
atmosphere  that do  not  allow us  to  tergiverate.  The  cold  war  climate  chat  has  sta~ted prevailing 
in  the  East-\.lest  relations,  the  failure  to  which ,.the  Geneva  talks  seem  to  be  led,  the  development 
of  new  nuclear missile  systems  on  the  European  Continent  anJ  the  overall  escalation of  the 
armaments  race  constitute  a  very serious  danger. 
\Jar,  whetht>.r  hot  or  cold,  is an  option  that  humanity  cannot  afford.  Espccially  from  this  forum  we 
have  to  cry out  that  both  types  of  war  are  calculated  murder.  Bombs  kill  people  whether  they 
explode  or  not.  Those  that  explode kill  in  hot  blood,  the  funds  used  for  those  that  do  not  explode 
starve  people  to death.  That  is  why  we  have  not  only  to  try  to  improve  the  international  economic 
situation  but  also,  and  I  think  that  this  is  a  first  priority,  to  secure  peace  and  put  an  ead  to 
the  armJments  race. 
E.  PISANI  (Communaut~ economique  europeenne):  J'ai pris  deux  fois  la  parole a cette  tribune  comme 
~inistre de  !'agriculture demon  pays  et  c'esc  la  seconde  fois  que  je la  prends  c:omme  Commi~aire 
au  d~veloppement de  la  Communaute  economique  europeenne.  ll y  a  22  ans,  je  montais  ici en  etfet 
pour  dire  au  nom  de  la  France  quel~ues·unes' des  preoccupations  qui  etaient  les not res  et  pour 
c:ontribuer  av~c d'autres  a  !'analyse de  probl~mes dont  je  peux dire,  helas,  qu'ilr.  ne  se  sont  pas 
trouves  r~solu~ depuis  20  ans  mais  plutot  aggravis.  Faut·il dire  que  cette  aggravation  est  Je 
re~ultat d'une  fatalite,  faut-11  dire  qu'elle est  le  resultat  d'une  indifference  ou  d'une  i~rance 
Faut·il  au  contraire  avouer  qu'elle  est  le  rcsultat  d'un  certain  nombre  d'erreurs  que  nous  avons 
commises  et  sur  lesquel.J,es  il faudrait  peut-etre  revcnir  avec  plus  d 'attention  e·t  de  serieux que  nous 
ne  l'avons  fait  jusqu•3 present  1  • 
Je  voudrais  me  pos"r  une  premi?!re  question.  Pourquoi  un  certain  nombre  de  pays  done  les  co1),ji~ions 
naturelle~ etaient  sans  douce  plus  favorables  sont-ils  parvenus  a l'autosuffisance  et  a  l'excedent 
alar~  qu~  d'autr~s  p~ys dont  les circonstances  natur~lles sont  peut·etre  plus  diffic:iles  ne  ~nt-ils 
pas  parv~nu~ aux  mCQt!S  r6sultats  ?  Est-ce  que  la  force  de  l'homme  dans  ~a 1utte centre  la  f6Jw  est 
plus  gr.:u~de  au  Nord  ~u'au Sud  1  Est-ce qu'au  contraire  ce  sont  a la fois  les  circonstances 
historiques  OU  g~ographi4UCS qui  n'ont  pa~ permis  que  s'~laborent les veritubles  politiques  ~  J'ai 
tcndance  ~  croire  que  la  situation du  Sud  par  rapport  au  Nord  en  matiire  allmentaire  est  le  ri~ultat 
Jc  1a  COI!lblnai~on  de  ccs  deux  facteurs.  si  j  'avais  a  chercloer  au  Nord  COI!Ulle  au  Sud.  a  l'Est  couune  a 
l'Uucst  le  factcur  qui  est  apparu  .:omme  determinant  dans  1"  developpem~nt d'un  systcme  prod.,~t!t 
teudant  ii  l'auto~uff isance,  jc 1e  trouvcrais  3  n'en  pas  douter  dans  1.1  securite  accordee  aux 
agriculteurs  pris  Jndividuell~ruent.  Lors4uc  nous  parlons Je  securitii  alimcntairc  mondialc,  je crois 
qu'il  faut  que  nou~ nous  disions  que  nous  n'y  atteindrons  que  lorsque  le  product.,ur  des  p.1rs  p.1uvres 
acra  rc~u  un  sy:;c;:;me  de  ~:aranties qui lui assure  une  securitc  cocnpar.lulc  a cellc  ~u'ont  rc~u.:  lt» 
a~ricultcur:;  des  pays  du  1\ord.  Comment  l'Europc,  dcficitaire il y  a  vinr,t  ans,  <!St-elle  devU:uc 
cxcGJentaire  sinon  en  donnant  la securiti  i  scs  agriculteurs,  cocunent  lcs  Etats-Unis  dont  l~s  . 
p~rformanct>s  sont  si  remarGuaulcs  sont-ils arrives  aux  resultats qu'il,;  one atteints  sinon  par  une 
politiquc qui,  de  la  recherche  aux  contrats  commerciaux  et  aux  accords  de  type  divets  a  gar~ci la 
securitc au:'  productcur,;  ?  Comment  de:;  pay~  comme  la  SuJ.ssc  ct le Japan  sont·ils  parvenus,  eu  depit 
~es conditions  naturelle~ i  ne  pas  itre  totalemcnt  dependants,  sinon  par  la  :>~curite qu'ils one 
donne"  a leurs  agricultcurs  ?  Comment  des  pays  comme  la Tharlande,  comme  certains  pays  sucricrs  lie~ 
a  !'Europe  par  !'Accord  "sucre"  sont-il:;  parvenu"  i  developp~r leur  production  de ·manioc d'une  part, 
OU  de  suer~ d'autre part,  Sinon  par  la securiti  des  contrats  qui  leur etaient  accordes? 
Je  ne  cruis  pa,.,  nous  n'avon:;  plus  le droit  de  <Haire  que,  le  paysan  .::st,  com:nc  t'e  producteur,  complice 
du  S~ign>.!ur  ct  Jont  la  tache  C:it  de  mettrc ala disposition des  houunC:i  l.::s  bien:.  alimentair~s en 
suffi.>:Jncc.  L'agricultcur  produit  pour  lui·mi!rou·  t:t  il ne  produi.t  1~  rcstc  que  s'il  trouve  olt:s  marches 
rc~~neratcurs.  Jc  voudrais  en  ce  point  essayer  ~e dire  dVCC  force  que  croir~ que  l'on  parle  de  la -t.-
meme  chose  lorsqu'on parle  de  securite alimentaire  mondiale  et  lorsque je  parle  de  securite 
individuelte des  producteurs,  l'on ae  trompe,  Je crois  que  l'on se  trompe  en  considerant  la  securite 
alimentaire DOndiale  comme  un  concept  global,  comme  s'il.etait permis  d'imaginer  que  quelques  pays 
mieux  places  que  les autres seraicnt  capables,  d'eux-memes,  d'alimenter le monde  entier  comme  si 
quelques  Pll)'S  privilegii!s  produisant  pour  tout le monde  ).e  transport  des  denrees  a  travers les  ocean's 
permettr<lient  une  securite  alimentaire dans  les  pays  qui' seraient  ainsi  plus  dependants  qu'ils  ne 
le  sont.  · 
La  securite alimentaire mondiale  est  une  somme  de  securites alimentaires nationales ou  regionales 
•  qui  sent  elJ~s-memes une  somme  de  securites alimentaires  individuelles et c'est vers  cela qu'il  faut 
~ 
tendre.  Je n'accepte  pas,  nous  n'acceptons  pas  le  concept  qui  consisterait a dire  que  si quelque 
\.  part  sur le marchc  mondial  il existe des  denrees  en  qua~tites·suffisantes et  i  un  prix  bas,  des  pays 
I  pourraient  !~ dispenser· de  produire car  enfin  les  pays  pauvres  du  Sud,  s'ils devaient,  so6s 
pretexcc  d"•cheter  meilleur  marche  leur  nourriture,  l'acheter  sur  le marche  mondial,  alors qu'ils  ne 
produisent rlen d'autre  que  des  produits  agricoles,  quel  de,tin serait  reserve  a  ces  pays  ?  Tel  est 
le  probleme  que  je  pose  et  des  lora qu'il  est  pose,  il est clair que  l'autosuffisance alimentaire 
apparait  i  chacun  comme  la condition  de  la  securit.:!  alimentaire  gcneralc,  le  marche  mondial  jouant 
toujours mllrginalement  surtout  pour  les denrees  essentielles  pour  equilibrer  les  exc~dents ou  lts 
deficits .  ._w.  peuv~nt apparaitre  ici et lii.  Hais  je  voudrais dire  aussi,  et  je  le dois,  a  cette 
assemblee.  comme  commissairc  au  developpement  de  la  Communaute  economique  eurQpeenne,  je voudrais 
dire  aussi que  les  politiques  de  securite  accordees  aux  agriculteurs  comportent  un  certain  nombre 
de  risques.  et qu'une  fois  miscs  en  place,  alors  m~me qu'elles  ont  atteint le resultat  qu'elles 
devraient atteindrc,  c'est·a·dire l'autosuffisance,  la contagion  existe,  le  risque  •.xiste  de  voir 
les  gou\l.ci["Qements  incapables  de  changer  pour  tenir  compte  de  la  situation nouvelle  qui  rcsulte  de 
leur  propre succes. 
La  CEE  s'.est  trouvee dans  cette  situation d'avoir  mis  en  place  une  politique  tendant.  a  l'auto· 
suffisance. d'avoir realise les  excedents  et  de  n•cn  avoir  pas  su  a  temps,  peut-etre,  modifier  cette 
politique pour  tenir  compte  de  cette  situation nouvelle.  Je  voudrais  pourtant  dire  que  le  proces 
qui  pourr<lit lui ctre fait  ne  serait  pas  fonde. 
Je  voudrais  pour  le demontrer  prendre  trois  produits  parce  qu'ils  sont  significatifs  et  dire  comment 
la politiq....,  agricole  commune  evolue  et  comment  il est  necessaire que  les  partenaircs  de  1' Europe 
comprennem~ que  cette  politique  va  dans  le  sens  utile. 
En  matiere do!  sucre,  c •est vrai  que  la, politique  agricole  conunune  a  permis le developpement  enorme 
de la  pro~tion;  c'est vrai aussi que  cc  developpement  a  ete  favorise  par  l'evolur.ion  des  techniques 
genetiques.  chimiques,  mecaniques,  c'est vrai qu'a  un  moment  donne,  absente  du  marche  mondial,  la 
communaut~ est devenuc  un  acteur  essentiel  pesant  tres  lourd  sur l'equilibre des  cours,  mais  c'est 
vrai  que  depuis  quelques  annees,  en  changeant  le  syscime  de  garanties,  en  mcttant  i  la  charge  des 
producteurs une  part  bcaucoup  plus  grande  des  charges  d'exportation  en  mettant  a  leur charge  en 
particuliec, les  charges  de  stockage  la  CEE  a  fait  evolue  sa  production  non  pas  conjoncturellcment, 
mais  structurellement etdi!sorm'!is  la  politique  agricole  conunune  telle qu'elle est  dcfinie,  aboutit 
au  resultat que  la proauction  europeenne  de  sucre  ~st infcrieure  de  plus  de  10  pour  cent,  de  moins 
de  15  pour cent  i  ce  qu'elle ctait dans  les  ann~es precedences.  Qu~ dire  du  problime  du  lait? 
Sinon qu'il est  plus  complexe  sans  douce  que  le  probleme  du  sucre.  Parce  que  lc  lait est la 
productiOQ des  entreprises  familiales  et des  regions  difficiles.  Parce  que  la  production  de  lait a 
tendance  i  s'accroitre  beaucoup  plus vite  que  la  consommation  pour  des  raisons  de  techniques,  d'une 
part,  et  de  moeurs  d'autre part.  C'est  vrai  que  la  production  agricole  laitiere  europ.:iennc  a  de 
beaucoup depass~ lcs  besoins  de  la  conununaute.  llais  c' esc  aussi  vrai  que  la  Ct::E  a  pro{;rt!ssivenenr  mis  en 
place  ·.me  taxe  de  coresponsabilite  qui  a  ete difficilem.:nt  admise.  Et  bientot,  comme  cettc  taxe 
de  coresponsabilite  s'averait  insuffisante,.  La  Commission  a  propc.se  a~  m~;:ttre  t-n  route  des  superta·xe· 
deresponsabilite et  des  taxes  tendant  i  frapper  les  entreprises  qui  ne  sont  pas  des  entreprises 
proprement  paysannes,  des  .:ntreprises  propremenc  agricoles,  mais  des  entreprises  industrielles 
produisant  d~s dcnrees  agricoles.  Ne  croycz  pas  que  le  d~bat politique  qui  est  engage  soit  facile 
et coroprt:nez,  mcme  si je comprends  vos  propre~ inquiii!cudcs, que  le  paquet  que  la Corrunission  a  ~labor<; 
pour  le  proposer  au  ~onseil et  qui  imagine  de  subtils melanges  d'inrcrvenrions  aux  fronti~res et 
d'intervcntions  a  l'int6rieur du  marche  europien,  constitue•lt  un  paquet  dont  la  Communaute  sortira 
difficill!l:lt!nt,  que  nos  partcnaires  comprenncnt  le  St!ns  global  de  notre  politique  et  non  pas 
seulement  les  inconvenients  qui  peuvent  ressorcir  sur  un  point  ou  un  autre d'unc  decis1on  qui  fait 
partie d'un  ensemble  coherent.  A·t·on  riflechi,  et  je voudrais  mainrenanc  parler  de  proteines,  au 
fait  que  la CEE  importe  de l'ordre de  50  pour  cent  des  protiines  qu'elle  consomme  et  que  5a 
dependance devient  dangercuse.  Faudra·t·il  que  nous  nou;  livrions  i  des  combats  centre  nos 
partenaires pour  leur  faire  comprendre  que  nous  avons  le droit,  ct  sans  doute  le  devoir  de  (aire 
Cvoluer  en  tenant  CO!Opte  des  regles  generales  d'une  concurrence  nt!cessaire  faire  evoluer  nos 
prod~ctioas de  telle sorte  que  nous  nous  degagions  de  ~ette dependance  du  ~arche  mondial? 
Je  voudrais que  l'on  consid~re que  la  CEE  s'est engagee  dans  une  voie difficile  de  reformc  d~  sa 
politique agricole,  de  cette  politique agricole  qui  a  fonde  la  Coo~1unaute et  que  nul  nc  saurdit  lui 
demander  de  rea.liser  sans  delai  ce  que  le  temps  seul  peut  lui pcrmettre  de  reali::;er  ?  Ayant  parl<; 
de  l'Europe,  je voudrais  en  venir  au  sujet  essenti~l de.mes  preoccupacions,  con~1e  Cor.llllissairl!  du / 
developpement,  et  je voudrai&  parler  de  cl!tte  aec•Jrite  en  easayant  de  l'abo~:der  aous  divers  lUipectli 
en  disant  que  le  premier  aspect  de  la  aecurite  alimencsire dans  la plupaJ:t  des  paya  en,dev~loppement 
reside  dans  !'effort qu'il  nous  faut  faire  pour  iviter les conditions  naturelles  dans  lesquelles 
sont  lea agriculteurs  dans  les  pays  au  Sud  du  Sabara  mais  aussi  en  Amerique  latine,  et  ausGi  en  Asle 
du  Sud•Est  et  les  conditions  dans  leaquelles  les.paysans  produisent. 
Je  suis  quant  a moi  tres  drsmatiquement  inquiet  de  !'evolution  du  desert,  de  cette  maladie  qui  gagne, 
du  desequilibre  progressif  de  taus  les  climats  aux  alentours  des  deserts,  du  risque  ou  nous  somm~s 
de  ne  pas  voir  se  ritablir les sigles  normaux  de  pluviometrie,  de  la  famine  qui  va  s•itendre et  des 
transferts  de  population  qui  vont  avoir  lieu  vers  les villes,  vers  les  rivages,  si la  Cornmunaute 
internationale n'est  pas  capable,  comme  les  Nations  Unies  l'y ont  invitee a mettre  sur  pied  sur  le 
tres  long  terme,  sur  50,  sur  100  ans  les  programmec  couceux  ~e lutte contre  le  ct1sert,  je oe  garantis 
pas  que  plus  de  la  rooitie  du  continent  africain ne  soic  totalement  abandonnee  par  les  populations 
qui  s'agglutincront  dans  les villes;  et  alors  comment  seront-elles  nourries? 
Le  deuxieme  element  du  programme  de  securite alimentaire  me  para1t  etre la sauvegarde  des  produc-
tions  ou  des  richesses  existantes;  20  pour  cent  des  recoltes  sane  detruites  apres  recolte;  la 
plupart  du  cheptel  vivant  domestique  et  sauvag•de  l'~frique est atteint de  maladies  qui  le  rendent 
facilement  impropre  a la  consommation.  Pourquoi  rever a je  ne  sais  quelle  conquete  nouvelle  si 
d'abord  nous  ne  semmes  pas  c.Jpables,  par  une  campagne  pkus  vigoureuse,  plus  forte,  plus  dererminee 
de  rendre  utilisables  les  richesses  deja  disponibles? 
Le  second  element  de  la securite  alimentaire  est  incontestablement  dans  la  sauvegarde  de  ces 
richesse,;. 
Le  troisieme. element,  et  j'y Viens,  c'est la  securite  aux  agriculteurs  pris  individuellerucnt.  Si 
dans  le cadre  des  politiques,  si dans  le  cadre de  str.Jtegies  alimentaire~.  les  gouvernements  des 
pays  qui  n'ont  pas  atteint l'aucosuffisance  et  done  la dependance  est  fort  grande,  ne  parviennent 
pas  a donner a leurs agriculteurs  les  garanties  suffisantes  pour  que  ceux-ci  aient  envie  de 
produire et  de  porter  sur  le  marc;1e  leurs  excedents  de  production  paysanne,  jamais  le  tiers monde 
n'atteindra  l'autosuffisance  alimentaire. 
Si  nous  crayons  que  seules  les  lois  du  mar~he sont  capables  d'apporter  aux  agriculteurs  C.es  pays  du 
tiers  monde  les  elements  qui  leur  accordcront  Cette  securite  Ct  done  Cette  raison  de  produire,  nous 
nous  crampons.  Seul  un  melange  des  mecanismes  du  marche  et  des  securites  que  la  puissance  oublique 
peut  apporter  permcttront  aux  agriculteurs  du  tiers  monde  de  produire  davantage  et  de  contribu~r 
a l'autosuffisance de  leurs  pays. 
C'est a cette  triple  reflexion,  lutte entre  les desequilibres  naturels,  lutte  pour  la  sauvegarde  des 
richesses  existantes,  lutte  pour  la  mise  en  place  de  politiques  de  garantie  de  sorte  que  lc~ 
agr1culteurs  aient  envie  de  produire,  que  la  CEE  invite  ses  partenaires  dans  le cadre  d~s  scrat(.gi~s 
alimentaires. 
Reste  l'aide alimentaire;  elLe  est  nece~sair~,  nous  devons  l'augmenter,  mais  nous  ne  devons  pas 
croire qu'elle  resout aucun  probleme  durable  d'une  hu~;anite  qui  ne  meurl  pas. 
E. F.  W'I!ELAN  (President  of  the  \-lorld  Food  Council);  Mr.  Chairman  and  colleague>,  when  I  ~o~as  a  youn~ 
Canadian  farmer  growing  up  on  a  wheat  and  co~n  and  vegetabl~  farm  in  the  southern  part  of  tile 
Province  of  Ontario,  I  never  dreamed  that  I  would  some  day  find  myself  in  Ro:ne,  Italy,  >pc<>king  to 
senior  representatives  from  almost  every  corner  of  the  world,  and  speaking  on  behalf  of  the  ~Jorld's 
highest  political  forum  on  food  issues  -The \.lorld  Food  Council. 
It  is  a  great  honour  for  me  and  a  great  responsibility  and  a  great  opportunity  to  advance  our  common 
cause  - the  eradication of  hunger. 
That  phrase,  "the  eradication  of  hunger",  is  mentioned  so often  in  our  talks  that  I  am  afraid  it 
sometimes  loses  its  punch. 
I  worry  that  the  word  "hunger"  loses  its  terrible  meaning.  It  should  scare  the  living daylights 
out  of  every  conscious  person  in  the  whole  world. 
The  fact  that half  .:1  billion  people  are  suffering  from  hunger  and  malnutrition  is  somethiug  that 
should  shock  and  mobili~e the  other  four  billion  people  who  have  enough  to  eat. 
Today  we  have  satellites  that  can  see  how  the  crops  are  growing  all  over  the  world.  How  can  we  fail 
to  see  men,  women  and  children suffering  from  hunger,  or  dying  helplessly  of  starvation? -"'-
Monsieur le President, 
La CommJnaUte  Economique  Europeerne est consciente de  la situation 
a11mentaire difficile dans  22  pays  d'Afrique ala suite de  la secheresse 
et des  inondations qui ont frappe durement  certaines regions  du  continent 
africain. 
Nous  savons  aussi que  M.  le Directeur general de  la FAO  est assez 
de~u des  resultats de  la reunion qu'il avait organisee le 19 octobre. 
A cet egard, ·nous avons  note l'appc:l qU'il a  lance le jeudi Z7  octobre  .  ' 
a  New  York  dans  le cadre de  la 38eme  session de  l'Assemblee generale des 
Nations Unies. 
Dans  ce  contexte je rappellerai et preciserai la posi  ti.on de  la 
CEE,  te1le qu'e1le a  deja ete explicitee ala reunion du 19  octobre  : 
Pour  1es pays  concemes,  la Conmunaute  a  deja pris d'importantes mesures 
d' aide alirnentaire.  Alors  que  la valeur totale de  l'  aide alimentaire pour 
1982  etait de  9J  millions Ecus,  elle atteint a  l'heure actuelle,  pour  1983, 
96  millions Ecus,  ce qui represente environ 300.000 tonnes  de  cereales et 
22.000 tonnes  de  produits laitiers. 
Je rappellerai aussi le Programne  d 
1 aide al.irnentaire decide par le 
Conseil des  Corrmunautes  europeennes le 11  juillet 1983.  En  ce qui concerne 
les cereales,  le Programme  repartit l'engagement de  1.650.~)0 tonnes entre 
la Corrrnunaute  en tant que  telle et ses Etats membres,  avec  respectivement 
927.663  tonnes  et 722.337  tonnes. 
En  outre, il prevoit une  deuxieme  tranche supplementaire qui va 
au-dela de  1
1 engp.gement  relatif a  la .convention d  I aide alirnentaire de 
115. 7o6  tonnes  de  cereales pour la Cc;mnunaute.  De  plus,  le Programne 
I' 
etablit les quantites que  la Communaute  offrira en 1983  pour d
1autres 
produits tels que  : ' 
- S'-
150.000 t. de  lai  t  ecreme  en pou~e 
36.000  t. de  butter·oil 
16.000 t. environ de  sucre 
6.000  t. d'huile vegetale 
ainsi que  d'autres quantites pour d'autres produits comme  les 
haricots rouges,  les poissons seches.  etc •••• 
C'est notamment  grace a la tranche additionnelle de  cereales que 
la Corrmunaute  pourra,  le cas  echeant,  pratiquer une  aide complementaire en 
faveur dJs  pays  dont les besoins sont les plus importants. 
C'est pourquoi,  je me  permets  de  vous  citer la declaration que  j'ai 
effectuee hier, au nom  de  la CEE  et de  ses Etats membres,  dans  le cadre de 
la Commission  L.  de  la Conference  en ce qui concerne la situation alimentaire 
en Afrique 
-
11Prenant en  consideration la situation dramatique  dans  certains 
pays  africains, la GEE  a  decide ou  decidera d'ici la fin de  l'annee 
des  allocations d'aide alimentaire en faveur  de  ces pays  substantiel-
lement plus elevees que  celles de  l'annee passee". 
A moyen  terme,  j ' indique que,  dans  le cadre du  Programne  special de  la 
CEE  de  lutte contre la faim  dans  le monde,  70%  des  50  millions d'Ecus  seront 
delivres a l'Afrique. 
.. 
A plus  long terme,  nous  pensons  que  les programmes  indicatifs de 
l'actuelle Convention de  Lome  pourraient etre  reajustes  En outre, 
a  la nouvelle Convention de  I.Dme  III, actuellement en cours  de  negociation ·, 
mettra certainement un accent sur le developpement  rural. 
,. 0 
-6-
Pour  tenniner,  M::msieur le President,  je voudrais  infonner notre 
Assemblee  que  la Communaute  essaie d'accelerer les livraisons des 
actions  deja decidees,  pour autant que  ~es pays  destinataires aient 
la possibilite de  receptionner les produits.  C'est polirquoi  nous 
considerons qu'il y  a  necessite d'une coordination des  livraisons de  tous 
les donateurs. 
Je  vous  remencie,  Monsieur  le  President. ! 
\  ., 










Invitamos  a  la  FAO  a  que  tenga en  cuenta estas consideraciones para  profundizar el  Jiagnostico  y 
poder hacer asi  planteamientos estrategicos y  proponer  acciones  e  instrumentos que,  e~ectivamente, 
apoyen  los esfuerzos que  en materia alimentaria hacen  sus  estados miembros. 
Por otra parte,  FAO  presenta  un  indicador poco  apropiado para  reflejar  las  condiciones  de  hambre 
Y malnutrici6n  de  la poblacion,  ya  que  utiliza el  suministro  de  energia  alirnentaria  como  indicador. 
Es  evidente  que  en  los  paises  en desarrollo,  la malnutrici6n  resulta  tanto  de  una deficiente 
ingesta cal6rica  como  proteica,  y  ademas,  los  promedios  regionales  esconden  las  grandes diferencias 
entre exceso  y  deficiencia en  la alimentacion  de  los  paises  y  en el  interior de  los  mismos. 
Finalmente,  es  importante  destacar que  para Africa,  el problema  alirnentario es,  ante  todo,  un 
problema  de  desarrollo,  de  desarrollo integral.  El  enorme  peso  e  importancia  de  la  produccion, 
empleo  e  ingreso  de  las  actividades  alimentarias  en  los paises africanos,  obliga a  considerar al 
sector alimentario  como  el pivote  del  desarrollo econornico  y  social  de  esos  pueblos. 
Esto obliga  a  hacer  planteamientos estructurales y  de  largo plazo  para  resolver  la situacion  de 
alimentaci6n en  todos  y  cada  uno  de  los paises  en  el mundo,  como  condicion  sin  la cual  no  es  posi-
ble  plantear la seguridad alimentaria rnundial. 
Este  tratamiento  integral  de  las actividades  alimentarias y  de  la economia  en  general,  debe  de 
normar el  apoyo  qu"  la comunidad  internacional  proporciona  y  debera  seguir  proporcionando a 
Africa.  Tanto  los  gobiernos  como  organismos  internacionales,  deberan  dar  un  apoyo  mas  efectivo al 
desarrollo de  Africa  con  este  tratamiento  integral.  Esta Conferencia debera  proponer  alguna 
resoluci6n de  Apoyo  Integral al  Desarrollo Africano  destacando  como  pivote  las  actividades 
a limen tarias. 
V.  MOUZAKITIS  (Greece)  :  As  you  already know,  the  ten Hember  States  of  the  European Economic 
Community  have  a  Common  Agricultural Policy.  Therefore,  you  are kindly  requested  to give  the  floor 
to  the  representative  of  the  European  Economic  Community  who  will express  the  viet4s  of  the  ten 
Member  States  on  this matter. 
G.  DESESQUELLES  (Communaute  economique  europeenne)  :  Tout  d,.',~b,ord,  permet tez-moi,  M.  le P:r.e:sident, 
au  nom  de  la Communaute  economique  europeenne et de  ses  dix~embres de  vous  feliciter pour votre · 
election a la presidence  de  cette Commission  I  qui  est fondamentale  pour  la Conference  puisqu'elle 
traite de  l'objet meme  de  !'Organisation  :  !'alimentation et !'agriculture.  Nous  sommes  s~rs, et 
les  premiers  debats  le demontrent  que  vous  dirigerez nos  travaux  avec  la competence  et la cordialite 
qui  vous  caracterisent. 
En  ce  qui  concerne  le  point  de  l'ordre  du  jour "la situation mondiale  de  !'alimentation et de 
!'agriculture",  la  CEE  voudrait concentrer ses  observations,  d'une  part  sur  !'evolution de  !'agri-
culture  dans  la Communaute,  d'autre  part  sur la situation alimentaire  en  Afrique  et  le renforcement 
de  l'action que  la Communaute  mene  dans  ce  continent. 
Sur  le  premier  point,  la production agricole  globale  dans  la Cornmunaute  a  continue a augmenter 
pendant  les  annees  1982  et  1983;  cette  tendance  s'est accotq'agnee  d'une  augmentation  considerable 
de  la productivite par personne  employee,  un  fait  qui  est  remarquable  dans  une  situation oU  le 
rythme  de  la reduction  du  nombre  d'emplois  dans  !'agriculture s'est ralenti.  L'element decisif  pour 
la situation de  !'agriculture dans  la Communaute  decoule  des  decisions  politiques  adoptees  par  les 
institutions  communautaires  dans  le  cadre  de  ce  q'-le  nous  appelons  "l'Or ganisation commune  des 
marches".  Ces  decisions  ont  ete  caracterisees,  ces  dernieres  annees,  par des  efforts visant a 
poursuivre  une  politique prudente  en matiere  de  fixation des  prix agricoles  garantis. 
Entre  1978 et  1982,  les  prix agricoles  a la production  ont  augmente  en  moye~ne de  9,4  pour  cent l'an 
et  les  prix des  produits  alimentaires ala consommation  de  11,6  pour  cent, et l'ensemble des  prix·a 
la  consommation  de  12,3  pour  cent.  L'agriculture  a  done  contribue  au  freinage  de  l'inflat1on. 
Durant  cette  periode  !'augmentation des  prix ala production  a  done  ete inferieure a celle des  prix 
des  consommations  intermediaires.  Cette  tendance  avait  ete  cependant  renverset  en  1982  compte  tenu 
que  la hausse  des  prix agricoles etablis en moyenne  a plus  12,2  pour  cent  pour  l'annee  1982  a  ete 
superieure a la hausse  des  consorr~ations  intermediaires  estimee a  10  pour  cent. 
A cet egard,  la CEE  voudrait  faire  remarquer  que  I.e  paragraphe  114  du  document  C 82/3 ill=tre 
parfaitement  la moderation  des  prix et des  revenus  agricoles  dans  la CEE. -!-
Toutefois  le paragraphe  115  laisse  une  impression d'augmentation des  revenus  depuis  1981/1982 'et 
1982/1983, il est  important a cet egard d'actualiser les  donnees,  compte  tenu que  pour  la 
campagne  1983/1984,  ~s' ~a  en mai  1983,  !'augmentation des  prix agricoles s'etablit en  moyenne  a 
-t  6,9  pour cent  alors  que  la hausse  des  prix en  general  atteindra probablement  9  pour  cent. 
Cette  in&ic:ation est d'ailleurs mentionnee  au  paragraphe  119  du  document.  Par  ai.lleurs,  le 
paragraphe 22  analyse  parfaitement les hausses  moins  fortes  de  soutien  des  prix dans  la CEE  confirmees 
par  le  tableau figurant  au  paragraphe  116.  La  politique des  prix est le probleme:  le  plus  delicat 
dans  la mise en oeuvre  de  la politique  agricole  commune.  11  s'agit de  trouver un  equilibre entre 
1 'objectif d'  assurer  des  revenus  equitables  pour  la population agricole  tout  en  tenant  compte  des 
interets des  consommateurs,  et celui d'eviter la creation d'excedents  structurels excessifs. 
• 
Dans  cette perspective,  la Communaute,  en  1982,  a  decide de  se  fixer certaines  orientations  qui 
s'articuleDt auteur des  trois  idees maitresses  suivantes 
la pO'Ilrsuite  d'une  politique  prudente en matiere  de  prix,  tenant  compte  a  la fois  des  revenus  du 
secteur agricole et des  problemes  d'equilibre du marche; 
la modulation des  garanties  de  prix par l'instauration d'objectifs  de  production  pluriannuelle, 
assortis de  mesures  visant  a  reduire  les  prix d'intervention en  cas  de  depassement  des  seuils  fixes; 
l'objectif d'amelioration  des  reglementations  communautaires  pour  les  produits  rnediterraneens. 
En  ce qui  concerne  la politique  prudente  des  prix on  doit  plus  particulierement noter  les efforts  de 
reduire  l'ikart entre  les  prix des  cere  ales  communautaires  e t  ceux  des  principaux pays  concurrents. Cet te 
diminution du prix reel des  cereales  permettra de  diminuer  le  cout  des  aliments  du  betail,  d'ou une 
plus  grande  competitivite  de  la production  animale et,  a  long  terme,  de  reduire  !'attraction 
qu'exercent les  importations  en  trop  grande  quantite  de  cereales  de  substitution telles  que  le  manioc 
et  le corn gluten  feed. 
Par ailleurs,  une  hausse  attenuee  des  prix pour  certains  produits  en  excedent  a  ete poursuivie 
(colza,  lait, tabac,  sucre). 
Des  seuils de  garantie  ont ete institues pour  les  produits  pour  lesquels  on  enregistre des  excedents 
structurels.  Si  ces  seuils  de  garantie sont  depasses  les  augmentations  de  prix des  produits 
interesses sont inferieurs a la moyenne. 
Les  seuils de  garantie  ont notamment  ete introduits  pour  les  cereales,  les  produits  laitiers, le 
colza,  les  tomates  transformees. 
L'objectif de  !'amelioration des  reglementations  communautaires  pour  les  produits mediterraneens  a 
ete poursuivi.  Il est important  de  souligner que  toutes  les decisions  d'a~elioration des  organisations 
communes  demarche  ont ete assorties  de  !'obligation de  !'amelioration des  structures  de  production 
et de  commercialisation. 
La  recente decision  du  Conseil  des  communautes  europeennes,  le  18  octobre dernier,  relatif a  1' acouis 
communautaire illustre cette volonte politique, 
Si  la Communaute  considere  que  le secteur agricole ne  peut etre traite comme  le secteur industriel, 
compte  tenu que  les produits  agricoles  ont  une  specificite certaine, il n'en demeure  pas  rnoins  que 
la Communaute  ajuste en permanence  la gestion de  sa politique  :  sur un  plan  interne  dans  !'interet 
des  producteurs et des  consommateurs,  sur un  plan externe  dans  !'interet du  marche  mondial.  Elle est 
prete  a  discuter et a cooperer  en vue  de  resoudre  les  problemes  qui  se  posent  encore,  c'est pourquoi 
elle s'est ralliee a la declaration ministerielle  du  GATT  du  28  novernbre  1982,  tout  en  precisant 
dans  quel  cadre  elle entendait cet exercice. 
Pour memoire  et pour demontrer  que  l'ajustement structure! dans  la Communaute  est une  realite,  je 
mentionnerai  que  les  ajustements  apportes a la PAC  ont  contribue  a  faire  passer  de  19  millions  de 
personnes  employees  dans  le  secteur agriculture  en  1960  a 8,7 millions  de  personnes  en  1980.  Cela 
represente une  reduction de  plus  de  la moitie et cette evolution.  a  continue  ces  derniihes  annees, 
c'est-a-dire pendant  une  periode  ou  la crise  economique  mondiale  ne  facilite  pas  l'ajustement 
structure!. 
En  ce  qui  concerne  la situation de  !'agriculture dans  !'Afrique,  nous  observons  que  Gans  les 
annees  81  et 82  la situation globale des  recoltes et des  stocks  de produits agricoles  dans  les 
pays  en voie  de  deve loppement  s I est amelioree.  Malheureusement  ,.  cet te  amelioration globale  ne  s 'est 
pas manifestee  dans  bon  nombre  de  pays  parmi  les plus  pauvres  (notarnment  en Afrique)  et elle ne  s 'est 











Les  mauvaises  recoltes  qu'une  vingtaine  de  pays  africains  out  connues  cette  annee  - malgre  les  bORncs 
recol tes  des  annees  precedentes  ·- i llustrent que  1 'insecuri  te  alimentaire  n 'a guere  diminue  ni  pour 
les  pays  individuels,  ni  pour  l'ensemble des  pays  en  voie  de  developpement. 
Ces  dernieres  annees  des  efforts out  ete  faits  par  les  pays  concernes  aussi  bien que  par les donateurs 
pour  remedier  a  cette situation  grave.  Pourtant,  il convient  de  constater une  insuffisance des  moyens 
utilises aussi bien qu'une  inadequation  des  politiques  mises  en  oeuvre.  Trop  souvent  le  court  tcrme 
et  le resultat  immediat  sont vises  sans  que  des  considerations  touchant  au  moyen  terme  et aux  causes 
profondes  des  problemes  soient  prises  suffisamment  en consideration. 
Ceci  est particulierement  vrai  pour l'aide alimentaire.  Il est a noter  que  la Convention  d'aide 
alimentaire  a  ete  renouvelee  pour  3  ans  jusqu'en  1986  et  que  les quantites  visees  a la disposition 
des  pays  en  voie  de  developpement  sans  toutefois atteindre les 10  millions  de  tonnes  ne  se sont  pas 
situees  trop  loin  de  cet  objectif. 
De  meme  la RAIU  (Reserve  alimentaire  internationale d'urgence)  a  depasse  son  objectif  en  1981  et n'est 
pas  loin  de  l'atteindre cette annee.  La  Cornmunaute  a  contribue  a  cet effort notarnment  en  augmentant 
son  aide  alimentaire  en cereales  de  45  pour  cent  entre  1980 et  1983  et en  augmentant  sa contribution 
a  la  RAIU.  Prenant  en  consideration  la situation dramatique  dans  certains pays  africains,  la CEE 
a  deja decide  ou  decidera d'ici  la fin  de  l'annee  des  allocations d'aide alimentaire  en  faveur  de 
ces  pays,  substantiellement plus  elevees  que  celles de  l'annee  passee. 
Pourtant,  sans vouloir nier l'utilite de  l'aide alirnentaire  dans  certains  cas eta court  terce,  il 
ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  cette  forme  d'aide  entraine un  certain nombre  de  dangers  :  risque  de 
dependance  accrue et d'effets negatifs  sur  la production  locale.  Pour  cette raison,  la CEE  vise 
d'une  part  a  ameliorer  l'efficacite de  son  aide  alirnentaire et d'autre  part a renforcer  son  appui 
a  des  actions  de  developpement a moyen  et  long  terme  : 
afin de  stimuler  !'integration de  l'aide alimentaire  dans  les  actions  de  developpernent  la CEE 
s'efforce  actuellernent  de  rendre  cette  aide  plus  flexible  (par  exemple  en  renfor~ant les  actions 
triangulaires,  en  ameliorant  !'adequation des  produits  fournis,  en envisageant dans  certains cas 
la substitution de  l'aide alimentaire  par  une  aide  financiere)  et  en  la rendant  plus  previsible; 
ces  dernieres  annees  l'assistance de  la  CEE  au  developpement  rural s'est considerablernent  accrue. 
Elle  se  situe a environ  500  M ECU  pour  l'annee  !982  ce  qui  represente presque  le  double  des 
engagements  dans  ce  secteur d'il y  a  5  ans; 
afin d'ameliorer  l'efficacite de  son action a moyen  et  long  terme  la  CEE  continue  de  renforce" 
son assistance  aux  pays  africains  avec  qui  elle s'est engagee  dans  une  collaboration intensi.fiee 
en  matiere  de  mise  en  oeuvre  de  leur strategic alimentaire.  Le  dialogue qui  s'est engage  avec 
les  pays  a  permis  de  mieux  specifier  les  objectifs  de  la cooperation  en matiere  de  developpement 
agricole et alimentaire,  de  definir  les  politiques  a  suivre  dans  ce  domaine  et  les  actio~s 
concretes  a  mettre  en  oeuvre  notamment  en matiere  de  commercialisation,  credit rural, augmen-
tation de  la productivite,  etc .•• 
de  meme  la  CEE  est  en  train de  mettre  en  oeuvre  actuellement  un  programme  special  de  lutte 
contre  la faim  dans  le monde  pour  un  montant  de  50 millions  d'ECU  dont  la presque  totalite 
est  concentree  sur  les  pays  les  plus  pauvres. 
La  CEE  est d'avis  que  c'est par  un  approfondissement  des  actions  de  ce  type  visant  des  effets a 
moyen  et  long  terme  que  la Communaute  internationale  peut  efficacement  contribuer  a  combattre  les 
causes  memes  de  la malnutrition,  la faim et  la pauvrete. 
A cet  egard,  Monsieur  le President,  la CEE  estime que  la FAO  est un  lieu privilegie  pour  la recherche 
de  nouvelles  reflexions  sur  la situation critique des  pays  les plus  demunis;  ces  reflexions.  pour 
etre porteuses  d'avenir,  doivent  contribuer  a  vivifier le  tissu meme  de  ces  paysans,  en  n'oubliant 
jamais  que  c'est sur  l'hornme  et avec  ses  motivations  reelles  que  repose  essentiellement  l'ef~ort 
du  developpement. 
Je  vous  remercie  Monsieur  le President. 
E.  SCHRODER  (Germany,  Federal  Republic of)  (original  language  German)  :  Mr.  Chairman,  first of  all, 
on  behalf  uf  my  delegation  but  also  on  my  own  personal  behalf,  I  should  like  sincerely  to  congratulate 
you  on  your  election  as  Chairman  of  this Conunission.  We  are  firmly  convinced  that  under  your 
Chairmanship  this  Commission  will  be  able  to  fulfil  the  tasks it has  set  itself exhaustively and 
rapidly.  I  should  also  like  to extend  my  congratulations  to  the  Vice-Chairmen. Otro  asunto  es  la discusion del  importante papel  que  la FAO  juega para examinar  y  proponer  ideas  a 
nivel  tecnico  relativas  a  la consecuci6n de  la segcridad  alimentaria a  los  tres niveles  s~nalados, 
y  la adecuada cooperacion entre organizaciones  internacionales y  regionales,  asi  como  las posibili-
dades  y  modalidades  de  un  programa  de  acci6n de  seguridad alimentaria dentro  de  la FAO  y  de  un 
mayor  apoyo  a  la RAIE,  y  principalmente el fortalecimiento del  Comite  de  Seguridad Alimentaria. 
Finalmente,  llam6  su  atenci6n sabre  la conveniencia  de  continuar  estudios  especiales  par  parte de 
la FAO  sabre  los  problemas  de  largo plazo  y  la  crisis actual  de  los  paises  africanos,  y  sabre  la 
importancia  de  reforzar  asimismo  los  mecanismos  de  coordinaci6n regional  para la seguridad  alimenta-
ria y  el respective  apoyo  de  FAO. 
Destac6  finalmente  el interes  que  pudiera  tener esta Comisi6n  en el fortalecimiento  del  Comite  de 
Seguridad Alimentaria. 
Ahora  deseo  informar  a  los  Sres  .•  Delegados  que  la moci6n  presentada par Venezuela,  y  que  mereci6 el 
apoyo  de  catorce paises,  relativa a  una  resoluci6n  sabre el concepto  de  seguridad  alimentaria 
mundial,  sera estudiada en el Comite  de  Resoluciones  hoy  per  la neche  y  eventual:mente  se pasara  a 
esta Comisi6n  manana  per  la tarde  para  su  estudio. 
Tienen solicitado el  usc de  la palabra Francia,  India,  Argelia,  Yugoslavia  y  China. 
Comenzaremos,  pues,  con  la Delegaci6n  de  Francia.  Francia tiene  la palabra. 
p,  ELMANOWSKY  (France):  Monsieur  le President,  en !'absence du  representant  de  la Grece  qui  assume 
actuellement  la  presidence de  la  cornmunaute  europeenne,  c'est a l'Etat suivant  de  prendre  la parole 
pour  une  question d'ordre  communautaire.  Aussi,  c'est ace titre, M.  le President,  si vous  etes 
d'accord et si nos  collegues  sont d'accord,  que  je vous  demanderai  de  donner  la parole en priorite 
a }1.  l'Observateur de  la GEE  qui  exprimera  au  nom  des  Etats  membres  le point  de  vue  de  la 
cornmunaute  sur cet  important  probleme.  Herci  M.  le President. 
G.  DESESQUELLES  (Communaute  eGonomique  europeenne) 
La  sicu~ricn alimentaire demeure  crit~que·dans de  nombreux  pays  en developpement.  La malnutrition 
dont  souffrent  de  larges  couches  de  population est un  des  problemes  majeurs  auxquels  doit faire  face 
le monde  actuel.  Malgre  des  efforts  souvent  considerables entrepris au  plan national  comme  au  plan 
international,  et  qui  ont  permis  de  realiser des  progres  en  ce  qui  concerne  !'alimentation dans 
certaines  regions  du  monde,  la situation d'un grand  nombre  de  pays  en developpement  s'est  aggravee~ 
au  detriment bien  souvent  des  populations  les  plus  defavorisees. 
Compte  tenu  de  la croissance deroographique,  du  manque  de  progres  realises  dans  le domaine  du  deve-
loppement  socio-econoroique  en  general  et du  developpement  rural  en particulier,  alors  que  les  besoins 
alimentaires  croissaient,  la production vivr1ere  par  tete,  la production agricole· par  tete et  la 
croissance  du  PNB  par  tete ant  regresse dans  ces  pays  au  cours  des  annees  1970  a 1980. 
Etant  donne  ces  resultats  econoroiques  insuffisants,  la communaute  et  ses  Etats  membres  ont  ete 
amenes  a reaffi  rmer  les  pol i tiques  de  developpement  qu' i ls ont  mises  en  oeuvre  poandant  les  deux 
dernieres  decennies  et a adopter certaines mesures  nouvelles  dent  nous  esperons  qu'elles  permettron·t 
de  contribuer plus  efficacement a !'amelioration de  la situation alimentaire des  pays  en  developpement, 
et  en particulier des  plus  demunis  d'entre  eux. 
La  GEE  est d'avis  que  la  lutte centre  la faim doit etre menee  concretement  par  1<>  lutte centre  la 
pauvrete.  Ayant  accumule  une  grande  experience dans  le  domaine  du  developpement  rural  base  sur 
!'evolution de  notre  propre agriculture et sur  25  ans  de  cooperation  intensive avec  les  pays  en 
developpement,  le  principe essentiel qui  nous  guide  est  !'importance du  developpement  de  la petite 
paysannerie  et  des  couches  rurales  pauvres.  La  corununaute  a  elabore  un  plan  de  lutte  centre  la 
faim  dans  le monde,  fonde:  sur  des  actions  d'urgence  destinees  1  parer au  plus  presse  en mettant 
en  oeuvre  une  aide  alimentaire  immediate;  sur  des  actions dites  '''thematiques" visant a sauvegarder 
le  patrimoine  naturel  des  pays  en  developpement;  mais  fonde  principalement  sur  l''appreciatioU.: que 
la  fairn  no  sera  pas  resolue a  coup  d'expedients  temporaires  mais  par  une  logique  de  developpement 
coordonn.ie  et maitrisee.  Permettre la capacite  de  produire,  developper  la creation de  techni'ques 
adaptees  aux  besoins,  forrr.er  des  honunes  capables  de  gerer et d 'or.:_enter  la  production,  eels  sent 
les  fondements  de  la mise  en  oeuvre  des  strategies alimentaires. 
C'est dans  ce  sens  que  la  CEE  a  offert a quatre  pays  africains  son  appui  et celui  de  ses Etats 
membres  pour  la  mise  en  oeuvre  des  strategies alimentaires.  A  une  reunion  recent:e,  le Conseil  des 
ministres  de  la  CEE  a  reaffinne  les  principes  ii  la base de  son  initiative et  soulign.i  en particulier 
le  role  cl€;  a  jot~er par  le  dialogue  politique  avec  les  pays  en  developpcment  sur  la base  de  sa 
politique souveraine. 
Dans  l'esprit  de  la  GEE  il est essentiel  que  l'approche  soit stimulee  et dirigee  par  le pays 
concerni et que  d'autres  donateurs  scient encourages.pour participer a cette initiative. '• 
-.M-
Les  pays  concernes  doivent mettre  au  point  leur  propre  strategie apres  un  diagnostic  sans  complaisance 
qui  aura etabli  les  contraintes existantes et  leurs  consequences.  Les  programmes  adoptes  en  corre-
lation avec  la CEE  permettront ainsi  de  considerer la cooperation  comme  une  association de veritables 
partenaires plutot qu'une relation "assistants-assistes". 
Veritables partenaires,  cela veut dire que  le copilotage  des  strategies  alimentaires  rendra 
responsables  la  CEE  et les  pays  concernes  de  la reussite d'une  action entreprise en  commun. 
L'objectif est d'accroitre  la productivite des  sols et de diversifier les  productions;  la strategie 
est d'organiser !'agriculture pour qu'elle puisse  repondre  aux  besoins  des  populations  d'une  part, 
mais  qu'elle permette  un  depassement  de  l'autosubsistance d'autre part. 
Il faut iqciter  le paysan a  produire  mais  aussi  lui  donner  les moyens  et  les  raisons  de  produire 
plus  en  l'assurant qu'il pourra vendre  sa production.  Mais  cette  incitation ne  suffira pas.  Des 
mesures  complementaires  devront  etre prises pour soutenir et  accompagner  la dynamique  ainsi creee. 
11  faut  permettre  aux agriculteurs  de  vendre  leurs  excedents  pour  acheter de  quoi  ameliorer  leur 
systeme  productif,  de  quoi  ameliorer  la commercialisation,  le  transport,  l'equipement  des  villages 
et !'installation des  commerces, 
Comme  le Conseil  de  la FAO  l'a reconnu  a  plusieurs  reprises, la faim et  la malnutrition peuvent  etre 
eliminees dans  la plupart des  pays  par un  accroissement  des  productions  alimentaires.  Il n'empeche 
qu'un certain nombre  de  pays  en  developpement  ne  peuvent  porter leur  approvisionnement  en  denrees 
alimentaires  au  niveau  convenable  qu'en  recourant  a  !'importation.  Pour  leur securite alimentaire, 
les  pays  en  cause  sent done  tributaires  de  leurs  recettes d'exportation. 
La  communaute  europeenne  applique d'ores  et deja pour  sa part divers  arrangements  et accords 
prevoyant  un  traitement preferentiel  des  importations  en  provenance  des  pays  en  voie  de  developpement. 
En  vertu de  ces differents  accords  et  arrangements,et  en particulier de  la Convention  de  Lome,  la 
grande majorite  des  importations  en  provenance  de  ces  pays  les  moins  developpes  - dont  les  popu-
lations souffrent  de  la faim  ou  de  la malnutrition - entrent  dans  la  c.onununaute  sans  acquitter de 
droits. 
Les  effets de  ce  traitement preferentiel  apparaissent  clairement  dans  une  etude  recemment  publiee 
par  l'OCDE  sous  le  titre "Echanges  agricoles  avec  les  pays  en  developpement".  Cette etude montre 
notamment  que  si  l'on considere  !'ensemble des  pays  industrialises, c'est la CEE  qui  importe,  par 
tete d'habitant,  le  plus  de  produits agricoles  en  provenance  de  pays  en  developpement. 
La  CEE  a  poursuivi  ses  efforts  tendant a ameliorer  les  conditions d'acces  a  son marche,  en  ce qui 
concerne  les  importations  en  provenance  des  pays  les moins  developpes.  Toutefois,  la plupart  de~ 
produits  exportes  de  ces  pays  entrant deja dans  la  communaute  en  exemption  de  droits,  les 
possibilites d'amelioration sent  restreintes. 
La  CEE  estime qu'il  existe  une  marge  de  manoeuvre  plus  etendue  pour accroitre les  exportations  des 
pays  les moins  developpes  vers  les  autres  pays  industrialises,  en  particulier les  pays  a commerce 
d'Etat  et les  pays  recemment  industrialises,  mais  aussi  vers d'autres  pays  en  developpement. 
Outre  les ameliorations  concernant  les  conditions  d'acces  aux  marches  d'exportation,  la communaute 
internationale  peut  contribuer a la securite alimentaire des  pays  en  developpement  grace  a  des 
solutions  permettant  de  stabiliser les flux  commerciaux  internationaux et  les prix du  marche  mondial 
pour  les produits  dent  dependent  les  recettes  d'exportation de  ces  pays. 
A  cet egard,  la Communaute  a  note  avec  satisfaction que,lors  de  la VIe  CNUCED,  il a  ete  adopte  par 
consensus  une  resolution  invitant  les  gouvernements  concernes  a discuter  ,  dans  le  cadre  du  Conseil 
international du ble,  des  sa prochaine  session,  de  la reprise,  aussitot que  possible  de  la Conference 
des  Nations  Unies  pour  la negociation d'un  nouvel  arrangement  international destine a remplacer 
celui  de  1971,  nouvel  accord  qui  contribuerait  au  fonctionnement  efficace du  marche  international du 
ble  en  tenant  compte  des  interets des  PVD. 
La  CEE  pourrait  prendre  egalement  acte  avec  satisfaction des  progres  realises  au  cours  des  recentes 
negociations  relatives a un  nouvel  accord  international sur le sucre.  Etant  donne  la grande 
importance  que  revet  ce  produit pour  les  recettes d'exportation de  certains  des  pays  en  developpement, 
nous  pensons  qu'un nouvel  accord  pourrait  grandement  contribuer a ameliorer  la securite alimentaire 
des  pays  en  cause. 
Je voudrais  egalement  evoquer  le  probleme  de  la stabilisation des  recettes d'exportation.  Comme  vous 
le  savez,  la Communaute  est tres favorable  au  systeme  de  stabilisation des  recettes d'exportation, 
elle 11applique  depuis maintenant 9  ans a !'intention des  pays  de  la Convention  de  Lome.  Ce  STABEX 
sert d'exemple et de  reference  pour  toute  progression dans  ce  domaine.  C'est  pourquoi  la Communaute 
abordera ce  probleme  avec  une  attitude ouverte et constructive,  notarnment  dans  le  cadre  de  la 
negociation de  Lome  III actuellement en cours. En  ce  qui  concerne  plus  particulierement  les mesures  envisagees  contenues  dans  le  documept  C 83/20, 
la  Co~unaute Economique  Europeenne et  ses Etats  membres  rappellent qu'ils peuvent marquer  leur 
accord  sur  le concept elargi  de  la securite alimentaire,  que  toutefois  les  propositions,  notamment 
en  ce qui  concerne  les mesures  a !'echelon mondial  et  les  questions  de  caractere institutionnel sont 
de  nature  preliminaire et qu'elles devraient etre  analysees  de  maniere  approfondie  ulterieurement. 
Voila,  Monsieur  le President,  les observations  que  la Communaute  et ses Etats membres  desireraient 
faire  connaitre,  tout  en  rappelant  !'importance qu'elle attache  au  developpement  de  politiques  inter-
nationales visant  a  accroitre la securite  alimentaire mondiale. 
R.  c.  GLTTA  (India)  :  We  would  like  to  compliment  the  Secretariat for  the  very useful  and  clearly 
worded  document  entitled "Progress  in Implementation of  the  Plan of  Action  to Strengthen World  Food 
Security - Re-appraisal  of  Concepts  and  Approaches". 
We  are  also happy  to  listen to  a  very concise  and  convincing presentation by  Professor Islam. 
I  would  also  like  to  thank  the  EEC  for  a  very clear  presentation of  the  initiatives  that  the 
Community  has  taken  in furthering agricultural  production  and  self-reliance in developing countries 
and  some  of  the  least developed countries. 
The  FAO  has  been  grappling with  this  problem for  a  number  of years  now.  In  1974,  the  Organization 
presented  an  International Undertaking  on  Food  Security with  the  hope  that  a  New  International Grains 
Agreement  was  around  the  corner.  But  when  it did  not materialize  for half  a  decade,  a  five-point 
Plan of  Action was  presented.  Unfortunately  for  us,  as  the  efforts  to find  a  solution  to  the 
problem of world  hunger  and  malnutrition,  kindly note  the  problem has  assumed still larger 
proportions,  and  with  the  passage  of  every  day,  every  month  and  every year,  we  have  more  and  more 
hungry,  malnourished  and  destitute  people  amongst  us. 
The  revised  concept presented by  the  Director-General is  a  new  ray  of hope.  It contains  certain. 
innovative  ideas.  I  would  like  to refer to it as  a  more  comprehensive  concept  and  approach, because 
as  our  understanding  of  the  problem increases,  we  realize  that various  issues  are  interrelated,  that 
food  security is  an  all-encompassing  concept,  and  the  new  concept  presented  by  the  Organization  and 
the  Director-General  really reflects  the depth  of  understanding,  vision and  concern  of  the 
Organization  for  solving this  long-term problem. 
·As  Professor Islam just now  referred  to,the  three  salient features  of  the  objectives  of  the  new 
approach,that  is  adequacy  of  food  supplies  and  production,  stability in  food  supplies  and  markets 
and  security  of  access  to supplies.  We  find  the  concept  of  security  of  access  to be  perhaps  the 
most  important  aspect  in  the  sense  that  though  there  may  be  abundance  of  food  supplies  in certain 
areas  in certain countries  and  the world at  large  as  we  have  now,  but  on  account  of  lack of 
immediate  access,  we  have  had  famines  and  hunger,  and  we  have  to ensure  that  the  poorest  country, 
the  poorest  community  and  the  poorest man  is  provided with  security  of  access. 
I  am  reminded  of what  was  stated by  a  great  saint  and  political philosopher  of  our  time, 
Mahatma  Gandhi.  He  said  that  in all our  actions  we  have  to  ensure  the  interest  of  the  last man  in 
the queue,  the  poorest  of  the  poor,  and  if what  we  do  benefits  that  last man,  we  should  have 
satisfaction  that we  have  done  something positive. 
All  our  planning  and  progress must  start  from  below,  and  it is  only  then  that we  will  reach  others. 
The  theory  of  the  trickle-down effect is  a  myth  which  has  been  exploded,  and  we  have  to start 
planning  from  below.  We  find  it particularly attractive  that  the  new  concept  and  approach  includes 
all factors  that have  bearing  on  capacity  of  both  country  and  people  to  produce  and  purchase  food. 
This  would  include agriculture  and  rural development,  food  production particularly in  the  low-incone 
food-deficit  countries,  purchasing  power  of  the  poorest strata of  the  population,  food  reserves, 
functioning  of national  and  international  food  markets  for  exchange  needs  of  importing  countries," 
trade  liberalization,  financial  resources  and  technical assistance,  flow  of  funds  and  arrang~ments 
to  meet  emergency  needs,  and  lastly but  importantly,  the  avoidance  of diffusion of responsibilities 
among  the  various  fora,  various  organizations  dealing with  this subject.  The  new  approach,  to  our 
mind,  appropriately lays  emphasis  on  national,  regional and  global action for  this purpose.  Of 
particular interest we  find  the  emphasis  on  trade  flows  of  policy of liberalization.  We  feel  that 
the  solution  to  the  problem of world  food  security lies not  so much  in aid as  in trade,  and  it is 
only  through  liberalization of  trade  that  we  will be  furthering  the  cause  of  world  food  security. Pour  terminer.  je souhaiterais que  ces  orientations scient adoptees  car les reserves ici formuJees 
ne  presente&t pas  un  handicap  majeur. 
C.  MOURAD  CUban)  {langue originale arabe):  Etant  donne  que  de  nombreux  delegucs  or\t  pris la parole 
au sujet deF propositions  relatives aux  ligne,-;  d'orientation de  l'ajustement agricole international, 
j'eviterai Ue.s  repetitions.  Il me  suffira de  dire  que  la delegation de  mon  payE:  appuie  entierement 
la nouvelle r~daction des  !ignes d'orientation  tracees  par le Groupe  de  contact  constitue par le 
Conseil  de  IL7  FAO  au  cours  de  la Session de  novembre  1932,  lit;nes  que  le  Conseil avait  decide  de 
soumettre a c.:ette  Conference  pour  les etudier et les  approuver. 
La declaratti:an de  mon  Collegue,  le Representant  de  la Jordanie,  a ce  !"ujet  reflete  le point  de  vue 
des  pays  du"!!roche-Orient  auxquels  nous  appartenons  et  nous  l'appuyon,-.,  surtout  en  ce  qui  concerne 
la  necessi~ d'adopter  ces  lignes  sous  la  forme  d'une  r~solution emanant  de  cette Conference;  reso-
lution que tn;us  ne  serions desireux  de  parrainer. 
P.G.  SCALIE:US  (Grece):  La Grece,  actucllemcnt,  exerce  la Presidenc•'  de  la  CEE.  C'est  pourquoi 
elle est in:ervenue  au  nom  de  la Communaute il y  a  qur.lque~  instants.  Toutefois  et2nt  donne  que 
tous  les s~ets qui  sont  analyses  dans  les  lignes d'orientation sont  generalement  de  comp~tence 
comrr:unautai:~e.  j e  vous  demande  de  bien  vouloi r  donner  la  parole  au  Rr.presentant  de  la  Communaute 
economique europeenne. 
G.  DESESQUIT.LES  (Com.'llunaute  economique  europeenne):  Apres  la declac-ation que  la  Grece  a  bien  voulu 
effectuer an nom  de  la  CEE,  mon  intervention  aura  pour  but  de  developper  la position de  la  com;nunaute 
et  de  ses  dii.x  Etats  merr.bres  sur  ces  lignes  d'orientation revisees.  La  CEE  est satisfaite,  conrrne  le 
Conseil  lon; de  sa quatre-vingt-deuxicme  ses:;ion, en  decembre  1982,  que  les  travaux  du  sroupe  de 
contact  aien~ ete constructifs,  ce  qui  a  permis  d'aboutir  }  un  r~st.:ltat  favorable  et satisfaisant. 
La  CEE  consi.iere  done  que  notre  comcission  devrait  prendre  en  consideration  ces  lignes  d'orientation 
telles  qu'eiUes  nous  sont  presentees.  Toutefois,  la  CEE  reaffir.ne  sa  position  en  ce  qui  concerne 
la ligne  d''-=ie:-.tation  No  10,  a  savoir,  pour  la  Reserve  alimentaire  intcrP.ationale  d'urgcnce  (RAIU) 
qu'au  lieu &  vouloir  envisager  l'accroissement  du  volume  de  la  reserve  et la  rcndre  obligatoire 
selon  une  o.m:vention  juridiqce, il importe  auparavant  que  toutes  les  f'lesures  possibles  soient 
appliquees :puur que  l'objectif actuel  de  500  000  tonnes  soit 'ltteint. 
La  cou:munaute  rappelle  ce  qu'elle  a  declare  lors  de  la  quatr<!-vingt-:t-~·isie:ne  session  du  Conseil, 
en  juin 1933,  au  moment  de  l'examen  du  huiti2n·,e  rapport  annuel  du  Cot.lite  des  politiques  et  programmes 
d'aide  alimentaire.  Je  cite:  "A  cet  egat·d,  la  cocc.r:Ju,nut2  et  ses  Etats  r:uer::bres  c:sperent  not;lmment 
que  le nombre  des  dona:eurs  a la RAIU,  q'1i  est  en  dini~,at.icn,  aug;nen:~ra".  Pour  la  CEE,  il  faut  done 
supprimer  la phrase  entre crochets  qui  fieure  aux  l~snes  ]9  et  20  dans  le  texte  fran~ais. 
Par  ailleurs,  dans  un  souci  de  clarification et  de  ccnfon.cit:e  avec  la  d0cisior.  ::c  6260  du  Fonds 
monetairc  international  du  13  mai  1981,  la  CEE  prop,)SC  utk  correc~ion du  libell;:;  }  la  onzi;;;l!le  ligne 
du  texte  fran"ais  qui  devrait  se  lire  cot~.me  suit;  "Lc>  n:I  .~evrait  corctin•Jer  de  fournir  dans  le  cadre 
de  sa  facilit~ compensatoire  de  fin;.:ncer'lent  un  soutien suppl£!r.cntdire  ...  ",  le  reste  i.nc112.ngC. 
Ces  deux  res~rves pr£set4tees  par  la  cot::r:-:unaute,  ccnfuLn~P.~  &  la  ros.i..tion  anterieure  E:t  ddoptCe  d~puis 
le debut  de  aos  tr<:vaux,  sont  fondamentales  pour  l;1  .::om:!JUn2ute, 
En  ce  qui  concerne  la  ligne  d 'orientation  No  7  relatise  au  corr.:~erc:e,  ;oour  laquelle  le  groupe  de 
contact avait  admis  qG'elle  devrait  ~tre r§vis&c  a la  lumi~re des  r~s,:ltats  obte~us dans  les  cnceintes 
specialisies telles  que  le  GATT  et la  CNUCED,  l~  co~Dunau[(  cunsiJ~re 1ue  la  ligne d'crientation  tulle 
qu'elle est presentcment  r§dig§e  est acceptable. 
Pour  ce  qui  e.:;t  de  la  ligne d'orien::atiun  No  1,  la  co~J~uP.autii  et  ses  Etats  membres  sont  J(:favorables 
a  !·insertion du  meohre  de  phrase:  "prorr.ouvuir  l'in;.taur:<tion ,!'ua  nouvel  ordrt!  economiqu" 
international''~  consid~r~nt que  ce  que  nous  voulons  2oit  ~tre  3ufiisar~~nt  pr~cis. 
Ce  qui  importe,  c'est le  contenu  et  non  une  discusbion  sdn~  fin  sur  la  d~finition d'un  nouvel  ordre 
iconomique  international. 
Ce  que  nous  proposons  done  dans  cette  ligne d'oricntati<•a et  cc  que  nous  faisons  est  J~j3,  par 
contributions successives,  un  changement a l'ordre  ~ccnumique international.  C'est  pourquoi,  dans 
un  souci  de  compromis  et  de  responsabilite,  au  lieu  de  ]'expression  "pr0110uvo.i.r  l'instaurCJtion d'un 
nouvel  ordre economiquc  international",  nous  prop'Us;:,n;;  lc;  libelle:  "promouvoir  l'o::-dre  ece>nomique 
international" qui  a  deja  ete  retenu par  d'autres. enceir.tes  internation.Jles.  La  communaute  et  ses 
Etats  membres  se. sentent particulierement  concernes  ;oour  soutenir  les  !ignes d'orientation  ainsi 
rt2visees,  car ils ne  mCnagent  pas  leurs  critiques  lcJr-.;qu'i:s  ccn.siJC:rent  par  excmple  que  les  rncs~rl!s 
proposees  ne  sont  pas  r~alistes ou  ne  relcvenl  pa·s  de  1:.  ccrr-.p&tenc"  dt  cette  .:-u ... ..,intc. Au  contraire,  en  ce  qui  concerne  ces  lignes d'orientation,  ils  estiment que  ces  dernieres fQut  le 
point et analysent  la situation alimentaire mondiale et projettent rationnellement  ce  ~u'il faudrait 
faire  pour ameliorer  la situation. 
C'est un  code  de  bonne  conduite et nous  lan~ons un appel  pour  que  notre  commission et.la CCnference 
ensuite adoptent  ces  lignes d'orientation. 
La  participation active  de  la comrnunaute  et de  ses Etats  membres  ala rev~s~on de  ces  lignes: d'orien-
tation montre s'il en etait besoin !'importance que  la communaute  attache au  developpement  de 
politiques  internationales visant  a  accroitre  la securite  alimentaire mondiale. 
EL  PRESIDENTE:  Le  solicito  a  la Comunidad  Economica  Europea  que mande  por escrito a  la  s~retar1a, 
las  sugerencias  de  modificaci6n  respecto  de  las  nuevas  orientaciones. 
H.  FADHLI  NAJEB  (Iraq)  (Original  language  Arabic):  At  the  outset,  I  would  like to  thank tfre 
Secretariat for  their excellent preparation of  the  document  under  consideration.  I  would ailiso  like 
to  thank  Professor Nurul  Islam for  his  overall and  valuable  introduction of  this question. 
Hr.  Chairman,  the  problems  facing  the  developing  countries,  and  particularly  the  least d~oped 
countries,  are  great  and  numerous.  Therefore it is  necessary  to  exert greater efforts in ifurmulating 
development  plans  in order to  achieve agricultural  development  a.nd  to  increase  food  producriion.  This 
necessitates  the  provision of  financial  resources  necessary  to  increase  the  efficient use Tfr  natural 
resources,  to  improve  technology  and  to utilize production  inputs  such  as  improved  seeds~ !fertilizers, 
pesticides and  so  on.  Access  to  financial  resources  has  become  extremely difficult for mary; countries, 
particularly the  developing countries at  present.  This  makes  us  deal with  another  questianwhich 
we  would  like  to stress,  namely  how  to facilitate  the  trade  exchange  of agricultural prod.=s· and 
how  to' eliminate  the  obstacles  hindering  the  exports of developing  countries  so  they  can dllquire  the 
foreign  exchange  necessary  for  their development  plans. 
Mention  should  be  made  of  the  economic  cooperation  among  developing  countries  as  one  of  tt:hE  tiasic 
foundations  in  this regard.  He  should  like  to  stress  and  affirm  the  importance  He  attach UID  World 
Food  Security,  to international  Emergency  Food  Reserve  and  the  protection of  agricultural ]EJducts 
and  crops,  and  the  prevention of  post-harvest losses.  He  do  support  the  trend  for  stabili:riing world 
markets  in agricultural  products  which  should  provide  remunerative prices  for  producers.  ~~s will 
help  the  developing  countries  to  increase  and  improve  their  production  and  to  apply  advanmrli 
technology  in proportion  to  their financial  potential  and  technical  capabilities  on  the nne hand, 
while  not  adversely affecting  the  consumer's  budget  and  his  purchasing capacity on  the  o:t:har. 
Agricultural  development  is  closely  linked with  the  effective participation of  farmers.  me  aupport 
the  idea calling for  the participation of  farmers  in  the  laying  do\o'll  of  development  plans,  :1n· 
encourage  the  integration of  rural 1vomen  in development,  and  to benefit from youth  capacitias, in 
rural  areas.  Hy  country,  which  is  a  developing  country,  has  been  giving  special  attentiLI~> :t:n rural 
development.  It actually applies  these  guidelines  through  the  enactment  of  agrarian reforz< ilaws 
and  other  laws  which  secured  equity  in  land distribution,  and  created stability in social ~ 
agricultural  relations  which  consequently will  lead  to  greater  development  proJects  in v~~s  as 
we 11  as  production  inputs.  These measures  have  also secured justice in  income  dis tributi= and 
have  curbed  the  migration of  fanners  to  u·rban  areas. 
The  Government  of  Iraq  is  focussing  attention on  two  significant  questions  - land  reform .mtil water 
storage.  Rural  areas  at present  receive much  attention from  the:  State.  We  have  establis.hcil modern 
village infrastructures  such  as  electricity, water,  schools,  hospitals,  social  centres and nnad 
netHorks.  " 
We  believe  that agricultural development  necessitates  financial  resources,  technical  effi~cy and 
capac1t1es  which  are difficult  to  find  for many  developing  states.  This  calls for  the. C!:II'ylU:ation 
of  everybody  in order  to help  such  countries  to realize such a  development.  For  this pt:OJllh'H',  we 
have  allocated  funds  within  the  Five-Year Developjllent  Plan  1981-1985.  The  first priority <lit this 
plan has  been given  to  agriculture which  included  inter alia  the'  increase of  the  capital <lit the 
Agricultural  Bank.  The  capital  of  that bank  is  now  one  thousand million dollars.  He  have ':iaen 
extending  such  services  to  the  private sector,  too. 
In  cone lusion,  I  would  like  to express  ou·r  support for  the  guidelines  in this  document  in jgmeral. 
He  believe  that  the  review and  updating of  these guidelines  are  necessary.  We  call upon  ~, 
Conference  to adopt  such  guidelines.  Agricultural 'adjustments  necessitate  international  au:r~eration 
and  greater effort at country  level in order  to  solve  the existing problems.  We  wish  this Jhnference 





P.G.  SCAlLERIS  (Grece):  Comme  vous  le savez  la  CoiT~unaute economique  europeenne  et  ses  dix  Etats 
membres ctt:tache  une  grande  importance  ii  la situation alimentaire  en Afrique.  C'est  pourquoi  je vous 
demandorrt. de  bien vouloir  donner la  parole  au  representant  de  la  CEE  qui  exprimera  a ce  stade  le 
point  de 'lW!  de  la Communaute  sur cette  resolution  relative ala situation critique de  l'alimi!ntation 
et de  l''.<>griculture  en Afrique. 
L.  ARIZAltiDALGO  (Cuba):  Nosotros,  especificamente,  no  tenemos  ningun  comentario  sabre la 
resolucJ:iil;: pero  nuestro  pais quiere  reiterar expresamente  su  plena  apoyo  a  coda  lo  que  constituye 
aliviar.~ gravisima situaci6n alimentaria de  Africa que,  a  pesar de  los  esfuerzos  internos  que 
realizan llis paises  africanos  por  su  agricultura,  la  infraestructura,  heredada  del coloaialismo, 
insuf  ieinrp::e  a  todas  luces,  necesita una  ayuda  rap ida.  Consider  amos  ayuda  rapida  a  como  es tii 
concebitiuen el proyecto  sabre la base  de  la entrega  de  matetlal  de  la ayuda  ya  prome~ida. 
Creemos ll!lLY  justa la inclusion  en la resoluci6n  de  la felicitaci6a al Director General  y  a  la FAO 
por  laanrrs~ante vigilancia por la situacion alimentaria  y  agricola de  Africa,  asi  como  par  los 
esfuera~ desplegados  en  su  ayuda. 
ApoyamOE  glenamente la resoluci6n. 
M.  DESERJUEI.LES  (CEE):  Je veux  d 'a  bard  vous  dire  que  la Communaute  economique  europeenne  attache 
une  grarue  importance a la situation alimentaire  en  Afrique.  C'est ainsi que;dans  le cadre  du 
ProgrammE special  de  la CEE  de lutte centre la  faim  dans  le monde,  70  pour  cent  des  50 millions 
d'ikus >H!ront  delivres a !'Afrique  (l'ecu  a  une  valeur sensiblement  egale  au  dollar).  La  CEE  est 
aussi  ~iente  de la situation alimentaire critique actuelle dans  22  pays  d'Afrique a la suite 
de  la sffdreresse  et  des  inondations  qui ont  frappe  durement  certaines  regions  du  cor;tinent  africain. 
A cet  e;;acl. je dais vous  informer  que  le  Conseil  des  ministres  du  developpement  des  CommunauU:s 
europeen1es  siege actuellement a Bruxelles et est saisi de  ce  probleme.  Vous  comprendrez  que  ia  GEE 
et ses :R:ats Eembres  ant  done  note  ":vee  un  interet particulier la resolution  qui est  presentee 
sur  la ,liiit:uation  critique de  !'alimentation et  de  !'agriculture en  Afrique.  Apres  un  examen  approfondi 
de  cettle resolution  po:>r  les dix pays  de  la Communaute, nous considerons (apres acceptation  de  certaines 
modific~ns et notanment  du  quatrieme  considerant  du  preambule,  et a l'article 2  du  dispositif 
que  nous pourrions presenter dans  le cadre d'un  groupe de contact- ce dont  nous  avons  deja  infcrme 
certains gays africains)  qu'il nous  serait possible  de  supporter cette resolution. 
De  toute fa9on  nous  remettrons  nos  propositions  de  modifications  au secretariat.  Je  vous  remercie~ 
Mrs.  H.  !fENWICK  (United  States  of  America):  I  am  happy  to  join  in  this;  I  w:Lsh  I  could  have  been 
includet: as  a  co-sponsor,  the  situation is so  grave.  I  have  a  small  amendment  to line  1,  paragraph  2 
in the ateamble,  ''Noting  that  the  population of Africa is  increasing  and  that  the  present  food 
supply---'",  and  so  on;  in other words,  to  insert  that  we  note  the  population is increasing.  This 
is neceRiary because it is true,  because it adds  to  the crisis,  because it refers  to  something  which 
FAO  has rreported  on.  I  am  happy  to  say it has  the  approval  of  my  colleagues  from  Cameroon  and 
Senegal mn  whom  I  have  had  the opportunity of  speaking.  I  wish  I  had  been  able  to  speak  to all 
sponsormembers,  but  I  offer that as  a  small  and  sensible  suggestion  for  that  item. 
S.  ALI  Kl::l'RA.'IDJI  (Algerie):  Je  me  refere  au  paragraphe  2  de  la version  franr;aise  ou il est dit 
''souscr~t aux  appels qu'il a  lances  en  faveur  des  pays  d'Afrique menaces  par  des  penuries  alimentaires 
et exhome la communaute  internationale a y  repondre  genereusement  je recomrnande  de  supprimer 
le mot  '"genereusement''  et dele remplacer  par  la  phrase  :  ''a y  repondre  de  maniere  consequente''. 
El  PRES~:  Senores,  nos  hemos  referido ala totalidad  de  las sugerencias  par escrito,  aquellas 
que  se ~  heche  oralrr~nte y  que  resultan  sencillas se han  tornado  en  cuenta,  de  manera  que  vamos  a 
pasar al siguiente  tema,  y  una  vcz  que  organicemos  los  comentarios  que  nos  han  formulado  regresa-
remos  aa  tratarniento  de  esta resolucion,  antes  ~e  terminar  la sesi6n de  la manana. 
Pasamos .nora al  tema  10  de  nuestra  agenda,  relative al  informe  provisional sabre  las  actividades 
del  Dfa ~dial de  la Alimentaci6n.  El  documento  sabre el que  se basa este  tema  es  el  C  83/9. 
Quiero i2witar al  Sr.  Moreno  Rojas  a  que  presente este  tema. De  igual significaci6n es el esfuerzo quevienenrealizando las organizaciones  rcligiosas para  que 
el D!a  }!undial  de  la Alimentaci6n adquiera  una  perspectiva  en  los  terminos  en  que  se esta 
dcsarrollando. 
Par  todo  ella,  senor  Presidente  y  senores delegados,  quisieramos  en esta onortunidad,  a  la vez  que 
presentar este  informe del ano  1983,  senalar  que  la Secretarfa de  la  FAO  y  el Director General ven 
con  gran  pcrspectiva que  este  proceso  pueda  continuar desarroll3ndose  en  una  forma  dinamica.  Tenemos 
eonsciencia  de  que  la  fecha  se va  estableciendo  en  la mayoria  de  los paises del mundo  y  tanto los 
jcfcs de  Estado  como  los  ~inistros de  agricultura  y  la prensa,  la television y  la radio van  tomando 
concicncia de  queestafecha,  que  coincide  con  la creaci6n de  nuestra  Organizaci6n  es la oportuna  para 
discutir los  problemas  de  la alirr.entaci6n  en el mundo.  Y por  ella  queremos  reiterar la determina-
cion de  prestar,  dentro  de  los limitados  recursos  con  que  contamos,  un  renovado  y  continuado  apoyo 
al esfuerzo  que  los  paises vienen desarrollando  y  establecer este tipo  de  evento  en sus calendarios. 
Quisiera  poner  tennino  a  esta  intervencion  record.-.r,do  que  el Dia }!undial  de  la Alimentacion debe 
ser de  toma  de  conciencia  que  responda  a  lo  que  es  un  sentimi~nto de  tipo nacional  e  internacional. 
Es  a  ese  sentimiento al que  apelamos,  porque  creemos  que  no  solo basta  tener  la convicci6n de  los 
puntas  en  que  estam.Js  comprometidos,,  sino  que  tambien  en  un  mundo  en  el cual  exi:1ten  elementos  de 
confusion  en la discusi6n de  te~s que  nos  atraen,  es  precisamente  en  torno  a  esta  confusion donde 
tenemos  q~e hacer  un  esfuerzo  para  establecer las prioridades  y  en  torno  a  ellas poder hacer clari-
dad,  para resolver los problemas  de  la justicia,  de  la paz  y  de  la  soberania nacional. 
Muchas  gracias,  senor  Presidente. 
EL  PRESIDE~7E:  Agradezco  al  Sr.  Moreno  su  comprensiva  y  entusiasta exposici6n,  que sin duda  viene 
a  complementar  y  a  actualizar el documento  C 83/9  de  este punta  10 de  nuestra agenda. 
No  es necesario  que  senale  yo  ninguno  de  los aspectos  trascendentales  que  ha  manifestado el 
Sr.  Moreno  en  torno  a  la  importar.cia  de  ese  que  llamo  memento  culminante  de  reflexion en tnrno  a 
los avances  y  situaci6n relativa al  hambrc  asi  como  a  los esfuerzos distributivos de  la FAD.  Estey 
conven-:ido  de  que  todos  nos  hallamos  plenamente conscientes  de  ella. 
Senores,  no  quiero abrir  en este memento  debate en  torno  a  dicho  punta.  Ello seria hoy pmr  la 
tarde;  perc quisiera,  esc si,  informarles  de  que  la Secretaria ha  pedido  revisar los  c~tarios 
y  las sugerencias  habidas  en  torno al proyecto de  resoluci6n.  Para facilitar la creaci&n de  un 
grupo  de  contacto,  deseo consultar  a  la Comunidad  si las  sugercncias  hechas  han  sido  a  noni!rre  de' 
cada  uno  de  los paises de  la comunidad  y  si esos  pafses  las suscriben. 
G.  DESESQUELI.ES  (CEE):  Le  texte  qui.  vient  d 'etre presente  au  nom  de  la  CEE  et de  dix Etats, membres 
est  une  position  commune  de dix  pays.  C'est  une  position de  depart  et il est  evident Gue,compte 
tenu  des  discussions  qui  pourraient  avoir lieu, elles pourraient etre  am~nagees,  adapt~es,  ~ompte 
tcnu de  la sensibilite des  differents  textes  de  chacun  des  pays  de  la  CEE.  A ce  stade, c'est une 
position  corr.mune  des  dix  pays  de  la  CEE. 
EL  PRES IDE;;TE:  Senores,  si as::  es,  entonccs el  grupo  de  contacto podra  d) &poner  de  una  saLa,  que 
dentro  de  unos  mementos  nos  informara la secretarfa Je cual  sera. 
Es  la sala de  Alemania,  que  estara disponible  hoy  a  partir de  las 15.00 horas. 
Sugiero  que  los  integrantes  de  tal  grupo  de  contac to  seamos  los  sigu:l.entes paises:  Por  su;ruesto, 
uno  a  dos  de  aquellos  que  hicieron la notificaci6n en  relacion  a  esta  resolucion.  Quiza ~o  Verde 
pudiera  consultar cuales  de  esos  pafses  pudieran estar presentes.  Esta  Presidencia sugiere tambien 
que  Camerun  pudiera  estar en  ese  grupo  de  contacto,  en  uni6n  de  otras naciones  que  espera~ designe 
Cabo  Verde. 
Asf,  sugerimos:  la delegacion de  Somalia,  Sudan,  Guinea-Bissau  y  de  Grecia  (a  nombre  de  ~ 
Comu~idad Econ6mica  Europea),  asf  como  los Estados  Unidos  de  America,  y  la delegacion  de  caba 
pudiera estar presente  tambien  en  dicho  grupo  de  contacto. 
Si alguna  de  dichas  delegaciones  no de  sea estar presente,  suplico  que  lo  diga  y  si alguna  o:t:Jra  deseara 
participar,  que  lo  solicite. 
iLa  delegaci6n  de  Australia desea  participar?  (afirmaciones).  Tambien  se  incorpora el  gru~o. 
iHay  alguna  otra delegaci6n mas?  La  delegacion  de  Francia desea  inclusive participar, y  asimismo 
las de  Argentina  y  de  Lesotho. ...  ,, 
0 
l. 
Le  paragraphe  suivant doit i!tre  insere entre les paragraphes  24  et  25  du 
Document  C 83/I/REP/1: 
La  ~onference a  adopte  la resolution suivante: 
--. 
Resolution  .•• /83 
SITUATION  CRITIQUE  DE  L'ALIMENTATION  ET  DE  L'AGRICULTURE  EN  AFRIQUE 
LA  CONFERENCE, 
Notant  avec  une  profonde  preoccupation la degradation  constante de  la situation alimentaire 
et agricole dans  la plupart des  pays  d'Afrique  depuis  vingt ans,  qui  a  entraine  une  reduction 
.... 
de  la production et  de  la consommation  alimentaires  par habitant  et  un  accroissement alar-
mant  du  nombre"de  personnes  exposees  a  la malnutrition,  a  la  faim  et ala famine, 
Notant  que  la population de  1
1Afrique  augmente et que  l'actuelle crise des  approvisionne-
ments  alimentaires  dans  plusieurs  pays  d'Afrique est aggravee  par  des  facteurs  tels  que  la 
. secheresse persistante,  les  pluies  insuffisantes,  les  feux  de  brousse,  le brulage  des  patu-
rages,  la desertification,  l:s afflux de  refugies,  les attaques  particulierement graves  des 
ravageurs,  les epizooties et le manque  chronique  de  moyens  de  production, 
Rappelant  les  appels  repetes  du  Directeur general de  la  FAO  en  faveur  des  pays d'Afrique 
~  pour  les aider a  surmonter  les  penuries alimentaires critiques et  a  eviter la decimation 
progressive  du  ~heptel et  en particulier ceux qu'il a  adresses  a  l'ECOSOC  pendant  la session 
de  l'ete 1983  et  a  l'Assemblee  generale  des  Nations  Unies  pendant  sa session actuelle, 
Notant  avec~une profonde  preoccupation  que  l'equipe speciale  FAO/PAM  constituee par  le 
Directeur general  de  la  FAO  .a  constate que  les  approvisionnements  alimentaires se  sont  gra-
vement  deteriores  dans  pas· moins  de  22  pays  d'Afrique et qu'il faudra  faire  un  effort 
maximum  pour  fournir  dans  les prochains  mois  des  secours  alimenta1res  qui devraient attein-
dre,  suivant des,-estimations .t;;eceptes  de  ladite equipe,  environ  1  million de  tonnes  en  sus j,) ,'•"-, 
\ I ,, ,  ~-. " 
....._,.  \.~  <.  de  1 'aide  alimentaire  deja  promise-- pour  i983/84,  ainsi que  des  moyens  de  production agri-
cole  d'une valeur estimee  a  76  millions  de  dollars  pour  relancer !'agriculture et l'elevage, 
Rappel ant  les effo.rts  croissants que  font  les pays  d  I Afrique  pour  accelerer le developpement 
de  leur secteur alimentaire et agricole et leur volonte  expresse d'accorder a !'alimenta-
tion et a !'agriculture une  priorite elevee  conformement  au  Plan d'action de  Lagos  pour 
~·  l'applicatton de  la Strategie de  Monrovia  en.vue  du  developpement  economique  et social 
de  1'  Jtfrique, -, 
- -1J'-
1.  Felicite le Directeur  general de  la FAO  des  efforts  incessants qu'il deploie pour 
appeler !'attention de  la  communaute  internationale sur  les souffrances  des  pays  d'Afrique 
vic  times  de  penuries  alimentaires aigues et en  p·articulier de  1' initiative opportune  qu' il 
a  prise de  convoquer  des  reunions  speciales  consacrees a la situation critique des  appro-
visionnements  alimentaires  en  Afrique. 
2.  Souscrit  aux  appels  lances  par  le Directeur  general  en  faveur  des  pays  d'Afrique 
menaces  de  penuries  alimentaires et exhorte  la  communaute  internationale  a y  repondre 
genereusement,  notamment  en  fournissant  d'urgence  une  aide alimentaire 
suivant  de~ estimations  recentes  de  l'equipe  special~ FAO/PAM,  devrait 
-l"'-'  .J~(.·y..J_-...., ...  ~'{\J  >  tf~'d'c.•!., 
1 million de  tonnes  en  sus  de; ce-H~·;qui---a-deja-et€-promise, ainsi  que 
supplementaire  qui, 
s'elever a  environ 
des  moyens  de  pro-
duction  agricole d'une valeur  estimee  par  la meme  source  a  76  millions  de  dollars  pour 
relancer !'agriculture et l'elevage, 
3.  Exhorte  les  gouvernements  des  pays  touches  a  mobiliser  au  maximum  les ressources 
locales  pour affronter la crise alimentaire actuelle et a rationaliser les dispositif: 
locaux  de  transport et  de  logistique  pour  supprimer  les  goulots  d'etranglement  qui  pour-
raient entraver la  reception,  le  transport et la distribution des  approvisionnements, 
4.  Se  felicite  de  l'aide alimentaire et au  developpement  fournie  aux  pays  africains par 
uncertain nombre  de  pays  donateurs,  d'organisations internationales et d'organes  inter-
gouvernementaux et  de  la volonte qu'ils ont  exprimee  d'examiner  la possibilite d'accroitre 
cette aide  comme  l'a demande  le Directeur general  qe  la FAO, 
5.  Souligne qu'il est necessaire  de  redoubler d'effort  pour accelerer la livraison effec-
tive de  l'aide alimentai!e  deja  promise  afin qu'elle parvienne  sans  retard  aux  personnes 
qui  en  ont  besoin et  de  decider  sans  delai et selon les possibilites d'allocations supple-
mentaires d'aide alimentaire destinees a parer  aux  penuries  prevues  avant  les prochaines 
recoltes  en  1984, 
6.  1!1siste sur le besoin d'assurer  de  toute  urgence  la relance  de  !'agriculture et  de 
l'elevage dans  les  pays  affectes,  notamment  p~r des  dons  de  moyens  de  production agricole 
tels  que  semences,  engrais,  pesticides,  vaccins,  materiel agricole,  aliments  pour  animaux, 
etc., 
7.  Attire !'attention sur la necessite d'assurer le  transport  interieur des  vivres  et 
des  moyens  de  production dans  les pays  confrontes a de  graves  problemes  de  transport  et 
de  logistique,  notamment  pour  acheminer  les  approvisionnements  jusqu'aux endroits  les  plus 
eloignes  et  le& plus difficiles d'acces, 62.  Etan~ donne  la complexite et la persistonce des problemes  lie~ a la securite 
alimenta:i.re,  la proposition de  renforcer le  CSA,  dans  les liwites de  son mandat  actael,  a 
recueilli une  large adhesion.  La  Conference  a  invite  instan~ent toutes les organi6ations 
intern~ienales qui s'occupent des  problemes  alimentaires a cooperer  ~t~oi~ement eta 
coordonn~ leurs activites,  en  tenant  compte  de  leurs mandats  respectifs,  pour accelerer 
les progris dans  la voie  de  la securite alimentaire. 
63.  La  :~ference a  adopte la resolution ci-apres: 
- . 
LA  CONFE!ZNCE, 
Resolution  ••• /83 
SECURITE  ALIMENTAIRE  NONDIALE 
Reconnai·ssant  que  la securite alimentaire mondiale reste peu  satisfaisante et precaire et 
exprimant en particulier ses vives preoccupations  devant  la gravite  de  la situation alimen-
taire en Afrique, 
Rappelan·t la resolution  3/79  de la vingtieme  session de la Conference,  qui  souscrivait  au 
Plan  d'a~tion pour la securite alimentaire mondiale, 
Reaffirmact qu'il est important  de  mettre en oeuvre  les mesures  enoncees  dans la Decla-
ration de  principes et le Programme  d'action  de  la  C~ffiADR pour assurer a tousles  how~es 
l'acces aux produits alimentaires  de  base  dont ils ant besoin, 
Reconnaissant qu'il est urgent  de  stabiliser les prix et les approvisionnements  alimen-
taires grace a une meilleure entente des principaux pays  exportateurs et importateurs1 
Considerant que le Conseil a sa quatre-vingt-troisieme session  (juin 1983)  a  souscrit au 
rapport et aux  recommandations  de la huitH~me session du  Comite  de  la securite alimen-
taire mondiale  (CSA), 
Natant  que  le Conseil  mondial  de  !'alimentation, a sa neuvieme  session ministerielle,  a 
enregistre avec  satisfaction l'adopt!on par le Comite d'un concept  revise  de  la securite 
alimentaire mondiale et que  l'ECOSOC,  a sa  deuxieme  session ordinaire  de  1983,  a  demande 
que  ce  concept revise soit applique le plus  largement possible par la cormnunaute  inter-
nationale et par les instances  competentes  du  systeme  des  Nations  Unies, 
Ayant  examine  le rarport  du  Directeur general  sur l'etat d'avancement  du  plan d'action 
visant a renforcer la securite alimentaire mondiale  ou  sont  reexaminees  les concepts et 
les approcbes. !/, 
!/  Doc.  C 83/20. -t.c::>-
1.  Approuve  le  concept revise de  la  securite alimentaire mondiale  tel qu 'adopte oa'r le 
CSA  et qui vise a i)  assurer la production d'approvisionnements  alimentaires suffisants, 
ii) stabiliser au  maximum  le  flux des  approvisionnements  alimentaires,  et iii) assurer 
la securite d'acces  aux approvisionnements a ceux qui  en  ont besoin. 
2.  Recommande  que  les  gouvernements  prennent  des  mesures  appropriees  aux niveaux 
national et regional et cherchent a appliquer des  mesures  appropriees  au niveau mondial 
pour poursuivre  ces objectifs. 
3.  Invite les  gouvernements  des  pays  en  developpement,  particulierement  ceux des  pays 
a  faible  revenu eta deficit alimentaire  qui  ne  l'ont pas  encore  fait: 
a)  a donner  la plus haute priorite possible au  secteur  de  !'alimentation et de 
!'agriculture et a concevoir,  adopter et executer des  programmes  nationaux de  sec~fte 
alimentaire faisant partie integrante des'strategies  de  developpement  global,  en~ 
d'assurer des  approvisionnements alimentaires suffisants,  stables et accessibles; 
b)  a elaborer et a appliquer,  dans  le cadre  des  programmes  nationaux de  securit:.e 
alimentaire,  des  politiques appropriees  de  prix et  de  commercialisation,  assorties de 
mesures  de  soutien,  pour assurer des  prix stables et remunerateurs  aux  producteurs et des 
prix raisonnables  aux consommateurs,  en particulier ceux dont  les revenus  sont  falbTies; 
c)  a faciliter l'acces  aux produits alimentaires  en  adoptant  des  mesures  visan~ a 
accroitre l'emploi et  les  revenus  des  categories  economiquement  faibles,  en  particULier 
des  paysans  sans  terre et  des  autres  groupes  de  population  pauvres. 
4.  Invite  instarnment  les  gouvernements  des  pays  donateurs  et  ceux  des  autres  pE}S 
qui  sont  en mesure  de  le  faire ainsi que  les  organisations  internationales  competenues 
a fournir  aux  pays  en  developpement,  a titre bilateral ou multilateral selon  les  ~. 
toutes les  formes  d'assistance necessaires,  notamment  alimentaire,  financiere et  t£Uhnique, 
pour  les aider a elaborer et executer  leurs  programmes  nationaux  de  securite  alime:uttaire, 
et en  particulier: 
a)  a faciliter les efforts deployes  par les pays  en developpement,  plus  part~.ruliere-
ment  par  les pays a faible  revenu et a deficit alimentaire,  pour  accroitre la  prodUn~ion 
alimentaire,  reduire les pertes alimentaires encore elevees et combattre la faim  €!!:  la 
malnutrition et portant  sur  tous  les aliments  de  base  - cereales,  plantes  racines, tuber-
cules,  legumineuses et huiles alimentaires  ~ ainsi que  sur  les aliments  de  complellffnt 
indispensables; 
b)  a fournir  dans  toute  la mesure  possible  des  ressources  supplementaires  pou:r  les 
activites de  securi te  e:limentaire  ·~t  notammerit  le  Programme  d I assistance a la  secu:t:Lte 
alimentaire,  le  Programme  de  prevention  des  pcrtes  de  produits  alimentaires  (PPA), at 
les  autres  programmes  d'action  de  la  FAO  en  la matiere eta intensifier  l'assistanill' bila-
terale  en  faveur  de  la securite  alimentaire; c)  a prendre  toutes  les mesures possibles pour  repondre  aux  besoins d'aide alimentaire 
des  pays en developpement,  en  considerant  comme  un  indicateur utile de  ces  besoins !'esti-
mation des  secretariats de  la  FAO  et du  PAH  sclon  laquelle  les besoins d'aide dimentaires 
vont  p~blement atteindre  20  millions de  tonnes  en  1985; 
d)  i  fournir  des  contributions  supplementaires,  en aliments  ou  en  especes,  a la 
Reserve  ~imentaire internationale  d'urgence  (RAIU)  pour  atteindre et en  cas  de  besoin 
depasser f'objectif actuel  l~ car il est possible que  ce volume  ne  suffise pas pour  satisfaire 
entieremeit  les  besoins,  et a exhorter aussi  les autres  pays  a y  verser  des  contributions 
app roprii.fes. 
5.  Eeconnait  qu'un  commerce  d'exportation  libre et croissant est l'un des  fondements 
importan~s de  la securite alimentaire et invite  tous  les  pays  a oeuvrer  pour la liberalisa-
tion des echanges  commerciaux  et invite particulierement  les pays  developpes a renoncer  aux 
mesures  protectionnistes,  specialement  en  ce  qui  concerne  les produits  exportes  par les 
pays  en .tteveloppement  ]). 
6.  Thernande  aux  organismes  regionaux et sous-regionaux  de  reexaminer  leurs objectifs 
politiques en  vue  de  promouvoir  la securite  alimentaire  regionale et sous-regionale et 
prie  le  ~recteur general  de  continuer a aider les pays  en  developpement  a mettre  en  place 
des  disp~sitifs regionaux  ou  sous-regionaux  de  securite alimentaire  ou  a renforcer  ceux 
qui  exis~nt deja quand  cela est faisable  et economiquement  viable et a promouvoir  la 
cooperation economique et  technique  dans  ce  domaine  entre  les  pays  en  developpement. 
7,  Invite  les  organisations et institutions  internationales  qui  s'occupent des  pro-
blemes  alimentaires a cooperer etroitement et a coordonner  leurs  efforts,  en  tenant  compte 
de  leurs mandats  respectifs,  pour eviter  les  doubles  emplois et les gaspillages  de 
ressources et pour  accelerer  au  maximum  la realisation de  l'objectif  comnun  qui est 
d'assurer un  systeme  viable  de  securite  alirnentaire  mondiale  conforme  au  nouveau  concept 
elargi. 
1/ L'objectif actuel est de  500  000  tonnes. 
11  Voir aussi Resolution  159  (VI~de la  CNUCED. ~. 
-..u.-
8.  Invite le  Conseil  a  prendre  les mesures  qu'il juge opportunes  pour  renforcer ]'effi-
cacite  du  CSA,  dans  les limites  de  son mandat  actuel. 
9.  Invite le Directeur general  a  commencer  a  prendre  des  mesures  de  suivi dans ]es 
domaines  ou  le  CSA  s'est deja  mis  d'accord et a  mettre  l'accent,  dans  les  travaux futurs, 
sur  les propositions  au sujet desquelles  un  consensus  semble  realisable  prochainement; 
cela n 'empikherait  pas  de  formuler et  d 'examiner  des  propositions auxquelles  le  C:S:A  ou 
d'autres  instances appropriees pourraient  donner  suite a  moyen  eta long  terme. 
10.  Invite  le  Conseil  a  continaer ii  suivre  de  pres  les  problemes  a  long  terme  que 
rencontrent  en  matiere  de  production alimentaire  des  pays  en  developpement,  et eo parti-
culier des  pays  d'Afrique  a  deficit alimentaire et a  bas  revenu,  et a  recommander aes 
mesures  correctives  a  prendre  en  priorite sur  les plans national et international. 
(Adoptee  le  novembre  SJ) - .t..;l -
Resolution  /83 
REVISION  ET  MISE  A JOUR  DES  LIGNES  D'ORIENTATION  ET  DES  OBJECTIFS 
DE  L'AJUSTEMENT  AGRICOLE  INTERNATIONAL 
LA  CONFEllENCE, 
Soulignant le role  fondamental  du  secteur alimentaire et agricole dans  la realisation des 
objectifs de  la strategie internationale de  la troisieme Decennie  des  Nations  Unies  pour 
le developpement; 
Notant qu'une  grande  partie des  objectifs vises  dans  les resolutions et la Declaration sur 
l'elim~tion definitive de  la faim et de  la malnutrition adoptees  en  novembre  1974  par la 
Conference  mondiale  de  !'alimentation n'ont  pas  ete atteints; 
Considerant  les dispositions pertinentes  de  la Declaration et  du  Programme  d'action 
concernant  l'instauration d'un nouvel  ordre  economique  international adoptees  par 
l'Assemalee  generale des  Nations  Unies  a sa  sixieme  session extraordinaire en  mai  1974; 
Considerant  que  des  progres  dans  !'application des  lignes d'orientation et dans  la reali-
sation des objectifs de  l'Ajustement  agricole  international joueraient un  role essentiel 
dans  l'instauration d'un nouvel  ordre  economique  international; 
Reconnaissant  le role capital de  la reforme  agraire et  du  developpement  rural pour 
permettre  aux  pays  d'eliminer la pauvrete et  d'ameliorer la nutrition,  a l'aide de  poli-
tiques propres a assurer  la croissance  dans  l'equite,  la redistribution  du  pouvoir 
economi~ue et politique et la participation populaire,  telles qu'elles sont  enoncees  dans 
la  Decl2ration  de  principe et le Programme  d'action de  la  CMRADR  adoptes  en  juillet 1979; 
Consci~te de  la necessite  de  liberaliser le commerce  agricole et de  prendre  des  mesures 
politi~es dans  le secteur  des  produits et du  financement,  comme  le prevoient,  entre autres, 
les  res~lutions adoptees  en  juin 1983  lors de  la  sixieme  session de  la  CNUCED  - notamment 
la resolution  159  (VI)  - et la Declaration de  la  session ministerielle du  GATT  de  novembre 
1982; 
Reaffirnant  la validite des  objectifs  de  l'ajustement agricole international  enonces  dans 
la Resolution  2/73  de la Conference,  a savoir: 
a)  cr~issance plus  rapide et plus  reguliere  de  la production agricole mondiale,  surtout 
dams  les  pays  en  developpement  oil  la demande  s'accroit le plus vite,  grace a 
l'~xploitation de  la diversite des  ressources  d'un  pays a l'autre; 
b)  meUleur  equilibre entre 1'  offre et  la  demande mondiales de  produits agricoles,  avec 
une  expansion  plus ordonnee  de  la  production et  de  la  consommation  a_limentaires  et 
plus de  securite dans  l'approvisionnement  de  tous  les  groupes  de  consommateurs  en 
alinents qualitativement et quantitativement suffisants,  compte  tenu  de  la necessite 
d'utiliser de  fa~on plus  rationnelle les  ressources  alimentaires et agricoles  du 
monde,  qu'il s'agisse d'inputs  ou  d'outputs; 
c)  acceleration ordonnee  de  !'expansion des  echanges  de  produits  agricoles  et stabilite 
accrue des  prix et des  marches; 
d)  elargissement de  la part des  pays  en  developpement  dans  l'expansion generale  du 
comcerce  agricole; 
Rappelant  que la Conference,  a sa dix-huitieme session,  a  souscrit  aux  lignes d'orien-
tation de  l'ajustement agricole  international; 
Rappelant  en  outre que  la Conference,  a sa vingtieme session,  a  decide  que  les  lignes 
d'orientation de  l'ajustement agricole  international devraient  etre  reexaminees  et 
revisees le cas  echeant'  a la lumiere  de  1 '.evolution  de  la production'  de  la consommation 
et du  co~er~e mondiaux des  produits agricoles,  compte  tenu  des  objectifs de  la strategie 
internationale  du  developpement  et  des  conclusions et  recommandations  adoptees  en  la 
matiere par la CMRADR,  la CNUCED,  le Conseil  mondial  de  !'alimentation et les autres 
instances competentes; Consciente  par ailleurs des  progres  enregistres  pour aboutir a un  accord  sur  ~ne revision 
et une  mise a jour des  lignes d'orientation,  lors d'une  consultation  gouvernementale 
organisee  en  mars  1981; 
Notant  les lignes d'orientation et  les objectifs qui ont  ete proposes  en ma:tiere d'ajus-
tement  agricole international et qui  ont  recueilli !'adhesion generale d'un  groupe de 
contact  lors de  la  quatre-vingt-deuxieme  session  du  Conseil,  ainsi  que  la decision du 
Conseil et les soumettre a l'examen de  la vingt-deuxieme  session de  la Conference  pour 
adoption eventuelle; 
1.  Approuve  comme  cadre d'action general  les  lignes d'orientation et les objectifs de 
l'ajustement agricole international  figurant  en  annexe; 
2.  Invite  instamment  les gouvernements  des  Etats Membres  a en  tenir compte  pour  elaborer 
et appliquer des  poli.tiques et des  mesures nationales et internationales dans  ce 
domaine,  tout  en  reconnaissant a chaque  pays  le droit d'elaborer et d'appliquer ses 
propres  politiques  de  developpement  agricole  selon ses exigences specifiques; 
3.  Invite  les chefs  de secretariat des  autres organisations internationales et 
regionales a tenir compte  de  ces  lignes d'orientation et de  ces objectifs pour 
definir et appliquer les elements  de  leurs programmes  qui portent sur  l'ajustement 
agricole; 
4.  Demande  au Directeur  general d'analyser les progres  accomplis  en vue  de  realiser les 
politiques et les objectifs  convenus  en matiere d'ajustement agricole  international 
a l'aide de  ces  lignes d'orientation et de  ces objectifs revises et mis  a jo~r et de 
preparer  des  rapports. de situation a !'intention des  sessions  futures  de la Conference. 
(Adoptee  novembre  1983) - t.s-
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LlG~  D'ORIENTATION  ET  OBJECTIFS  DE  L'AJUSTEMENT  AGRICOLE  INTERNATIONAL 
LIGNE  D''tm:rENTATION  I 
La  ~duction aiimentaire et agricole  dans  les pays  en  developpement  en  particulier 
attn:s  ·ie,a  p:a.y~  ies moins  avances  et  1es  pays  en  aeveloppet:!ent  appartenant  aux  autres  cat~­
gories ~ciales ou  les besoins et  les  problemes  de  developpement  sont  les  plus  grands, 
devrait n:ragresser pendant  la  troisieme  decennie  des  N.cttions  Unies  pour  le  developpement 
a un  t~  annuel  moven  de  4  oour cent  au  moins.  Ce  taux est necessaire  pour  repondre  aux 
besoins aurritionneis et a 1~ demande  croissante  de  la population  de  ces  pays,  jeter les 
bases Ji''une  industrialisation et d 'une diversification plus  rap ides  de  leurs  structures 
econom~es7 redresser les desequilibres  de  plus  en  nlus  ~arquea de  la production 
l!'.ondialle et r>eii'lettre  aux  oays  en  ci~vel.oppeMent de  c!evenir  plus  autonolJles  en  ce  qui 
concerne ia nroduction  des  cienrees  llimen.taires  de  base.  <\  cette  fin,  les  pays  en 
develowemen't  cievraient  continuer de  reniorcer  l'tilaboration et  1' execution  des 
plans~  developpement  agricole et alimentaire et des  strategies  interessant  le  secteur 
alime~re dans  le  cadre  de  leurs priorites et programmes  nationaux de  rleveloppe~ent.  Les 
pays  d~loppes, tout  en  visant  dans  leurs  politiques  agricoles !'utilisation la plus  ra-
tionnell!a des  ressources,  cievraient s'eiforcer de  prendre  en  compte  les  besoins et  iater~rs 
particuaiers des  pays  en  developpement  et  la necessite d'assurer la securite alimentaire 
mondiale.  Les  pays  developpes  feront  de  leur mieux  pour  rearoenager  les  secteurs de  ie4rS 
produc~~ agricole  et manufacturiere  qui  ont  besoin d'etre proteges  centre  les  exporta-
tions  des pays  en  developpeoent,  facilitant  ainsi  l'acces  aux  marches  des  produits  alimen-
taires ~  agricoles.  Les  pays  ceveloppes  devraient faire  tout  ce  qui est en  leur pouvoir, 
lorsqu'iils elaborent et appliquent  leurs politic_ues  agricoles nationales,  pour evirer  que 
celles~i ne  nuisent  a l'economie  des  ~ays en  developpement.  Tousles  pays  devraient 
s'effo~r de  rationaliser  les  systemes  de  production,  compte  tenu  de  leurs  besoins et de 
leurs ~ssibilite~. 
LlGNE  D"«<RIENTAT!O!I  2. 
Le  flux  total de  ressources  financieres  et autres allant  au  secteur agricole et ali-
l!!entaim des  pays  en  develoopernent  devrait  etre  ccns\derablement  accru,  surtout  pour  !'ex-
pansion et la  ~iversification de  la production  1/.  Un  renforceF.ent  i~portant de  la  recher-· 
che  agricole  aux  niveaux national,  re~ional et International  devrait  s'accomoagner d'ef-
forts  ~ciaux pour utiliser plus  efficacement  les  ressources  ec  a~~liorer les  technologies 
existam~es.  La  cornmunaute  internationale devrait  soutenir des  mesures visant  ~ fournir 
des  fa~eurs de  production  a~ricole,  notamment  des  engrais,  des  semences  ameliorees et des 
pcstici~s. ainsi que  les efforts  en  vue  de  prevenir  les  perres  apres  recolte.  Il  faudrait 
porter ,uae  attention  particuliere  au  developpement  de  la vulgarisation  agricole  au  n1veau 
des  interesses.  L'accion  requise est du  ressort  aussi  bien  des  pays  developpes  que  cies 
pays  em  developpement. 
1/  La  necessite d'accroitre  ces  flux est mise  en  evidence  par  les  estirr.ations,  content'tes 
do1:1s  l'etude  FAO,  A~riculture:  Horizon  2000  - ?Ortant  sur  90  pays  en  rlevelonne~ent a 
!'exclusion de  la Chine  -, de  1  accroissement  annuel  requis  des  principaux  facteurs  de 
production  dans  90  pays  en  developpernenc  penciant  la periode  1980-2000:  investissement 
tot::l  4,4  pour  cent,  facteurs  de  production  courants  (y corrrpris  ens;:rais)  5,8  pour  cer.!:~ 
engrais  8,5  pour cent;  irrigation  2.1  ~illions d'hectares. -Z..6-
LIGm:  D  I ORIENTATIO:•  ) 
Le!l  pays  en  developpe~nt dcvraient  don:ter  la prioritt!,  confonr.h"":ent  a  teurs  plc.n~ 
nationaux,  i  !'adaptation  a~ cadres  ins~ituticnnels et  de  structures  a~riroles qui per-
mcttent a la grande  majorite  des  masses  rurales,  y  ccrnpri&  aux  paysruls  sans  terre et  aux 
petits cultivateurs,  un  acces  plus  large  et pius equitable: 
aux  ressources  en  terres et en  eaux et  aux  autres  ressources  natu-.:elles; 
aux  facteurs  de  production,  marches  ct  ~ervices; 
ou.x  tecimuio~it:s th  ....  ~.,~lo::.  "'- .ur.ii:i.iort<t::.; 
a !'education. ala vulgarisation, ala recherche eta la  f~rmation; 
et encourager,  par  des  politiques de  prix a?propriees et d'autres rnesures.  l'accroi~­
secent  cie  la production et  l'utili!'l.ation  optimale  des  facteurs  offerts par  la  technolc~ie 
appropriee  disnonible. 
LIG~E D  I CRIE!.TATION  4 
Les  politiques nationales de  developpen:ent  agricole  et  rural  devraient  favorise.r  13 
participation entiihe et  :-~elle  de  la PO'Rulation  rurale a la prise  ce  decisions, a la 
mise  en  oeuvre eta l'evaluation du  processus  cie  reforme  agraire et de  d~veloppement 
rural  grace  a  la promotion  cies  organisations  rurales,  notamment  des  associations r'e  ua-
vailleurs  ruraux et des  ccoperatives,  et  au  reniorcernt!nt  des  pouvoirs  locaux.  En  naJrticu-
lier dans  les  pays  ou  l'e~alite des  femmes  par  rapport  aux  honmes  n'est pas  reconnue.  la 
pleine  integration des  fe=.=es  dans  le  developpement  rural  sur  un  pied d'egalite devr.it 
etre  encouragee  par  les ooyens  suivants: 
assurer  1 '~galite juridique et  un  acces plus  la.q~e  aux  serv1ces  ruraux; 
pro~ouvoir les organisations  fJ~inines comme  premiere  etape  de  !'integration 
tiel;  ferr.es  dans  les:  oqpnisations  rurales  d'ensemble; 
accroitre les possibilites d'education,  de  formation  et d'eMploi. 
Les  gouverne~er.ts devraient  envisa~er des  mesures  prioritaires en  vue  de  mobiliE~c 
l'energie  des  jeune!l  pour  ::cute  une  ga=e d'activites de  developpement. 
LIG~iE  D'O!UE~TATIO:.:  5 
Tcus  les  pays  devraient  etablir des  politiques  intagrees  de  production  alimentaire  e:: 
de  nutrition.  Dans  le  caare  cies  strati~ies nationales  de  developpe~ent,  les  pays  ciey:aien:: 
se  fixer  des  objectifs  operationnels  en  ce  qui  concerne  l'am~lie>ration rles  modes  de  -:cn-
SO!:llllation  ali::.1entaires  de  tous  l:!s  ~:roupes  Sf')cio-~concmiques et  l'eli:ninati.on  orr-;z-:-essive 
de  la malnutrition.  Lorsq;.~e  cela est possible et  ooportun,  des  considerations  nutri.:-:'on-
nelles devraient itre  inccr~ories dans  Ia conception,  la planification,  l'exicution ec 
l'evaluation des  projets  ce  developpement. LIGNE  ~·oRIENTATION 6 
Les pays  en developpement  devraient  s'efforcer d'appliquer des  mesures  economiques et 
soci~  speciales pour assurer une  repartition juste et equitable des  revenus.  Le  cas 
echea~. ces  ~sures pourraient  COm?rencire  des  SUbventions  des  produits alimeRtaires  OU 
des  c~lements de  revenu  de  fa~on a accroitre  la consommation alicentaire des  ~roupes 
i  faibfue  revenu et a ameliorer le niveau nutritionnel  des  couches  sous-alimentees  de  la 
pop~l~on. en particulier_des  groupes  vulnerables.  Afin d'assurer une  meilleure utili-
sationrles produits alimef!taires.  il faudra  redoubler  d 'efforts pour  reduire les pertes 
d"ali~~s a tous  ies niveaux et ameiiorer  l"entreposage,  la transformation,  le  transport, 
la  co~rcialisation et la qualite des denrees.  Les  pays  en  developpement  devraient pro-
mouvnLr le renforcement  de  l'autosuffisance nationale et collective dans  le  domaine  alimen· 
taire x=ice a l'accroissement de  la production et de  la consomcation d'aliments  c'ori~ine 
locale->nz·  regionale. 
LI~L  ~·oRIENTATION 7 
~as les pays,  et notamment  les pays  developpes,  devraient faire  preuve  de  la volonte 
politi~ue necessaire  en  s'aostenant,  dans  toute  la mesure  possible,  de  creer de  nouveaux 
obstacl~s tarifaires ou  non  tarifaires aux  importations de  produits agricoles et de  pro-
duits ~irives,  en  particulier celles qui  proviennent des  pays  en  developpement,  et  ils 
devrai~t ameliorer progressivement  l'acces  aux marches  internationaux afin  de  soutenir 
une  .~ce  aynamique  a 1'  accroissement  du  volume  des  echanges  de  ces  produits  ainsi 
qu'une  ~ius grande  diversification cies  produits.  Les  pays  importateurs devraient eviter 
de  p~er  arbitrairement  les possibilites  de  commerce  qui  commencent  a se  faire  jour 
et  le$ ecnanges  existants.  Les  pays  exportateurs devraient  restreindre dans  toute  la me-
sure ~iole  les  subventions a !'exportation et  les  mesures  analogues  qui  pourraienc 
entra~r le commerce,  notamment  celui  des  pays  en  developpement. 
LIG~~ a~CRIENTATION 8 
~  les  ~ays devraient  ra1re  le  maxi~um d'efforts et adopter  des  mesures  appropriees 
pour  a~itre la stabilite des  marches  mondiaux  et des  produits agricoles a des  prix 
remun~£eurs pour  les producteurs et equitables  pour  lcs  consommateurs,  en  ayant  recours 
dans  les cas  ap~~opries a des  accords  internationaux  9Ur  les prcduits.  A cet  egard,  la  . 
co~~ce internationale devrait  prendre  des  mesures  pour  assurer  aux  pays  icportateurs, 
en  par.::iculier  aux  pays a i:J.ible  revenu,  l'acces  aux  approvisionne:nents  de  produits ali-
~entaires a des  conditions  raisonnables,  surtout  en  periode  de  penurie  mondiale. 
LIG~E 0
10P~ENTATION 9 
Le$  pays  en developpement  devraient  promouvoir et elargir le  co~erce des  produits 
aliceo:~ires et agricoles ainsi  que  la cooperation economique  et  technique a l'interieur 
de  leur  ~roupe conformement  aux decisions prises en  la matiere  par  ces  pays  dans  le 
Prograc=e d'Arusha pour  l'autonomie collective et  le  Cadre  de  negociations,  adoptees a 
la  qu~=~eme reunion ministerielle du  Groupe  des  77  (fevrier  1979),  ains~ que  dans 
d'autr~s instances internationales.  La  co~naute internationale apportera  aux  efforts 
des  pa?S en  developpement  une  aide et un  soutien appropries. - t3-
LIGNE  D
10RIENTATION  10 
Il faudrait  prendre des mesures  d
1 urgence  pour  instaurer reellement la securite alimen-
taire mondiale.  Taus  les pays  devra:lent  participer a la realisation de  la sacurite alimen-
taire mondiale et,  dans  la mesure  de  leurs moyens,  au maintien  de  stocks  cerealiers mondiaux 
suffisants qui,  selon les estimations  du  secretariat de  la FAO,  devraient,  a 1
1echelle mon-
diale,  representer  environ  17  a 18  pour  cent  de  la consommation  annuelle mondiale lf· Des 
efforts concertes devraient etre entrepris pour  conclure  un  nouvel accord  international sur 
les cereales  en vue  de  stabiliser les marches,  d'ameliorer la securite aliinentaire et de 
mettre en  place un  systeme,  coordonne  sur le plan international,  de  reserves alimentaires 
nationales.  A titre transitoire,  les  pays  devraient prendre  rapidement  des  mesures  pour 
appliquer  sur  une  base volontaire le Plan d'action de  la  FAO  pour la securite alimentaire 
mondiale.  Le  Fonds  monetaire  international devrait  continuer  de  fournir,  dans le cadre 
de son  mecanisme  de  financement  compensatoire,  un  soutien supplementaire a la ballance  des 
paiernentS  pour  aider  leS  payS  rnernbri~S  a fa ire face a 1 I aCCrOiSsement  de  leurS depenses 
d'importation cerealieres.  L'objectif de  500  000  tonnes  de  cereales prevu  pour la Reserve 
alimentaire  internationale d I  urgenc•~ devrait  etre realise  immediatement.  Tous  les pays 
devraient  soit  co~tribuer  (pour  ceux  qui ne  le font  pas  encore)J soit accroitre  le~ contri-
bution a la Reserve.  La  Reserve doit etre maintenue a 500  000  tonnes.  Il faudrait examiner 
rapidement  des  propositions visant a renforcer la Reserve  pour  faire  face  aux  be~ins 
futurs  en  cas  d
1urgence.  Les  pays  devraient  eviter de  prendre des mesures  pouvant affecter 
la capacite des  pays  en  developpement  de  satisfaire leurs besoins  fondamentaux  em  ~reales 
et aboutir a une  deterioration de  la consommation  humaine  en  periode de  productiom clefici-
taire.  Un  accord  general  tendant a eviter de  telles actions en  periode  de  crise animentaire 
serait de  nature a renforcer considerablement la securite alimentaire mondiale.  l..cJirs  de 
penuries alimentaires aiguis et de  grande  ampleur,  les  pays devraient  envisager  d~ prendre 
des dispositions entrant dans  le cadre  du  Programme  des  consultations et mesures iventuelles 
destinees a parer aux  penuries alimentaires aigues et de  grande  ampleur. 
];/ Voir le rapport  du'Groupe  intergouvernemental  sur les cereales de  l'Organisatfon des 
Nations  Unies  pour  1
1 alimentation et 1
1 agr.iculture  (FAO)  sur la securite ali.tolel.taire 
mondiale  (CCP:  GR  75/9)  qui est paru en aoilt  1975,  et le rapport  de  la cinquiene  ses-
sion du  Comite  FAO  sur la securite alimentaire mondiale  (CL  78/10). LIGNE  D'\niiENTATION  I I 
L'~  alimentaire est un  moyen  provisoire  de  developpement.  Il faudrait  que  les 
c.!>jecti:f:D actuels  de  l'aide alimentaire  scient  pleinement  atteints par  la co:rununaute  in-
cernatiornle tout entiere.  Il conviendrait  de  n'epargner  aucun eifort pou;  aujMenter  a 
la fois ~  nombre  des  contribuants et  le  montane  des  contributions  des  donateurs  actuels. 
Etant  domrre  que  les besoins estimatifs futurs  d'aide cerealiere pourraient depasser  lar-
gement  l"abjectif  actuel  de  10  millions  de  tonnes, il faudrait  envisaf?er  de  reviser  cet 
objectif ~  hausse,  en  tenant  compte  de  besoins  estimes a 17-IR,S  millions  de  tonnes  de 
ccreale£~qui "sont d'utiles indicateurs des  besoins  globaux d'aide alimentaire en  1983 • 
.. CC!s  est:i.llll'1:ions  devraient etre revisees  periodiquel1'1ent  1/.  tors de  l'etude  des  besoins 
annuels cHraide  ali~entaire d'ici a 1985,  il faudrait  tenir comote  des  chiffres estimatifs 
de;  300  .QJD)  tonnes  de  produits laitiers et de  350  000  tonnes  d'huile  ve~etale, qui  sont  e~a­
lement .ii"u:c:iles  indicateurs des  besoins  annuels.  Les  pays  qui  fournissent  une  aide  alimen-
taire ann£rituee  par ces produits devraient  poursuivre  leurs efforts et  les  autres  pays 
q~i Son·t  •ftl mesure  de  le taire devraient egalement  participer Oil  envisager de  participer a 
ces  eff.r.-ts de  fa~on a satisiaire progressivement  les  besoins  annuels  en  produit:s  laitiers 
et huiles vegetales.  L'aide  ali~entaire devrait  prendr~ essentiellement  la forme  de  dons 
pour  aide~ les  na~s beneiiciaires dans  leur effort visant a develooper  leur  a~riculture et, 
en  cas de  crise,  pour contribuer a couvrir  les besoins alimentaires  des  groupes  pauvres ec 
vulncrab~~s.  Les  pays  donateurs  devraient  envisa~er d'acheminer  une  plus  grande  part de 
leur  ~ide alimentaire par  l'inter~ediaire du  Pro~ramme aiirnencaire  Mondial  et d'autres 
institutions multilaterales.  T1  f.<~•Jtirait  ameliorer  la ?lanification previsionnelle et 
prevoir u:ne  l:'eilleure  intefi!ration  avec  l'aide financiere et d'autres  f'ornes  ct'.<~ssist.:ance 
au  deveilD!J!Jeent,  et accroicre  les transactions  trian!tulaires. 
LIGtiE  D  '!Ul:UE!ITATIO!-l  12 
1.£= lie  soutenir  les mesures  prises par  les  pays  en  developpement  en  vue  d'accroi:tre 
subscan~!lement  Jes  inve&tisset~nts dans  le  secteur agricole,  l'aide exterieure prove-
nant de  $CilECes  de  finance:"lent  tant bilaterales que  rnnlLilaterales doit etre  accrue  dans 
des  pr~p:r:ions notables  afin d'atteindre  raoidement  le  niv~au des  besoins  ilnnuels  estimes 
(aux  p~i£ ~  197~) a 8,3 milliards de  dollars.  done  6.5  milliards a des  conditions de  fa-
ve•ar.  I! ce faut  pas oublier cP.pendant  que,  selon  la projection proposee  par  le secreta-
riat de~  ?AO,  !'assistance exterieure necessaire pour ce  secteur en  1990  atteindra  II 
a 12,5 mi:.liards  de  dollars  (aux prix de  1975).  Il faudrait  c:oncentrer davant:age  l'as-
sist&nce ~ilaterale et multilatcrale assortie de  conditions  de  faveur  sur  les  pays a 
failile  r.n·ecu et  les  dor.ateurs  devraient  en~ager des  fonds  suffisants pour  faire  face  aux 
depense.s  locales et devt"aient  chaaue  fois  que  possible  re!'ondre  favorablement  aux den:andes 
de  part~ipation financiere  aux depenses  de  fonctionnenent  entrainees par  l'execution des 
projets ee  developpement  dans  le  secteur  a~ricole. 
Dans  l'etude de  la FAO  Aariculture:  Horizon  2000  portant  sur 90  pays  en  develo9pement 
1 l'exclusion de  laChine,  on estirA que,  en  1990,  les besoins d'aide  ali~ntaire  se 
situeront entre  15  et 26  11illions de  tonnes. 10.  La  Conference  a  affirme  1 'importance  de  1 'evaluatior, et  de  la documentation  d~s 
ressources phytogenetiques  et elle est  convenue  qu'il  serait  souhaitable  de  creer un  point 
de  convergence  pour  l'information en  la mati~re afin de  fournir  ~  tous  les utilisateurs 
les  donmees  les  plus  recentes necessaires  ~ l'amelioration de  leurs  principales cultures. 
Elle  a  done  recornmande  que  le  Directeur prenne  des  dispositions  en vue  de  la creation 
d'un  syst~me international d'inforrnation  sur  les  ressources  phytogenetiques,  coordonne 
par  la F~, et en  analyse  les  incidences  financi~res. 
11.  Sur ces bases,  la Conference  a  adopte  la Resoluti.on  ci-apres: 1) 
Resolution  /832:_/ 
ENGAGEV£NT  INTERNATIONAL  SUR  LES  RESSOURCES  PHYTOGENETIQUES 
LA  CO~FERENCE, 
Rappelant  sa Resolution  6/81  ~ur les  re~sources phytogenetiques, 
~:co~naissant que: 
a)  les ressources  phytogenetiques  sont le patrimoine  commun  de  l'humanite et doivent 
etre preservees et librement  accessibles  pour  etre utilisees dans  l'interet des 
generations  presences et futures; 
b)  seul  un  progra~ne efficace de  selection vegetale permettra de  tirer pleinement  parti 
des  ressources  phytogenetiques et,  alors  que la majeure partie  de  ces  ressources  se 
trcuvent  dans  les  pays  en  developpernent,  sous  forme  de  plantes  sauvages  et 
d'anciennes  races  de  pays,  la formation  et les capacites  en  mati~re d'inventaire, 
d'identification et de  selection des  vegetaux  sont  dans  beaucoup  de  ces  pays 
insuffisantes ou  meme  inexistantes; 
c)  les  ressources  phytogenetiques  sont  indispensables  i  l'amelioration genetique  des 
plantes cultivees,  mais  n'ont  pas  ete  suffisarnrnent  prospectees et  sont  menacees 
d'appauvrissement  et  de  disparition, 
Con:dderant  oue: 
a)  la communaute  internationale devrait adopter  un  ensemble  concret  de  pri.ncipes  visant 
i  promouvoir  la prospection,  la conservation,  la documentation,  la disponibilite 
et l'utilisation integrale  des  ressources  phytogenetiques essentielles au developpement 
agricole; 
};_/  Le  Gouvernement  de  Nouvelle-Zelande  a  reserve  sa position a l'egard du  texte de 
l'Engagement  international sur les ressources  phytogenetiques  parce  que  ce  texte 
ne  comprend  aucune  disposition pour  sauvegarder les droits des  obtenteurs. 
Les  Gouvernements  du  Canada,  du  Japon,  de  la Suisse et  tles  Etats-Unis  d'Amerique  ont 
reserve  leur  position a l'egard de  la resolution et de  l'Engagement  international sur 




il  inco~be aux  gou•Jernements  d'entreprendre  les activites necessaires  pour  assurer 
la prospection,  la collection,  la conservation,  l'cntretien,  l'evaluation1  la d5cumentation et 
l'ecll:wge  des  res:;ources  phycogl!netiques  dans  l'  interet de  l'humanite  tout cnticre, 
de  fournir  un  appui  financier  ct  technique  aux  instltuts actifs dans  ces  domaines, 
ct  de  veiller 3  ce  que  les  avanragc:;  dGcoulant  de  la selection soient  r~parcis de 
fa~on equitable et  sans  aucune  restriction; 
le  progrcs  de  la selection vegetale est essentiel pour  le developpement  present et 
futur  de  !'agriculture, et  la creation ou  le renforcernent  des  capacit6s  de  selection 
vigetalc et de  production  scmencicre  aux  niveaux  national,  sous-regional et regional 
e:;t  un  prealable  indispensable a une  cooperation internationale efficace  pour  la 
prospection,  la collecte,  la conservation,  l'entretien,  l'evaluation1 la documentation 
et  l'cchange  des  ressources  phytogenetiques: 
~~!'Engagement international sur les ressources  phytogcnetiques ci-joint; 
Invite le  Directeur  g~nGral 3  lransmettre  la pr6scnte  K~solution et !'Engagement 
inten:atlonal  qu!.  y  est  annex..!  aux  Etats  ~lcmbrcs  de  la  FJ\0,  aux  Etats  non  }:,'mbrcs 
qui  sont  mcmb-::-e:;  de:;  1-:ation:;  Unies,  de  l'une des  institutions spccialisees  ou  de 
l'Ag:;ncc  intc.rnationalc de  l'cne'Cgi.e  .•ro:niquc,  ainsi qu'aux  instituts  intcL"n.:ttionaux 
au tonomes  qui  s 'occupen t  de  res:;ources  pllytoeen6 tiques  e t  d' inviter ccs  organismes 
a lui faire  savoir s'ils s'interessent a !'Engagement et  dans  quelle mesure  ils peuvent 
donner effet  aux  principes  enoncis  dans  l'J:ngagement,  specialement  aux Articles  3 a 5; 
J.  Exhorte  les  gouvernC'IIIClltS  et les  instl tub  en  que::;tion a donner  effct aux  princlpes 
de-l'  Engagement I  a appuyer  les arrangements  internationaux qui  y  sont  decries et a 
y  participer. 
4.  Souscrit a la proposition  du  Directeur  general  tendant a creer le plus  tot possible 
dans  le cadre  de  la  FAO  un  comite  intergouvernemental  au  un autre  organe  s'occupant 
des  ressources  phytogenetiques et ouvert a tousles Etats  s'interessant a !'Engagement. -6L-
Anncxc 
'ENGAGEMENT  INTERNATIONAL  SUR  LES  RESSOURCES  PHYTOGENETIQUES 
I.  GENERA LITES 
Article  1  - Objectifs 
1.  L'objectif  du  present  Engage1nent  est de  faire  en  sorte que  les ressourccs  phytogene-
tiques presentant  un  intfirlt  economique  et/ou social,  notam~~nt pour !'agriculture,  scient 
prospectees,  preservees,  evalufies  et  mises  3  la disposition des  sfilcctionncurs et des  cherchPurs. 
Cet  E~gagement se.fonde  ~ur le.principe universellement aecepte selon lequel  les.ressources 
phytokenetiques  sont le patrimoine  commun  de  l'humanite et devraient  done  etre accessibles sans 
restriction  •. 
Article  2  - Dfifinitions  et  champ  d'application 
2.1  Dans  le present  Engagement: 
a)  L'expression "ressources phytogenetiques" designe  le materiel  de  reproduction  ou  de 
multiplication vegetative  de".  categories sui  vantes  de  plantes: 
i)  varietes cultivees  (cultivars~ actuellement  utilisees et  recemment  creces; 
11)  cultivars obsoletes; 
iii)  cultivars primitifs  (races  de  pays); 
iv)  especes  sauvages  et adventices  proches  parentes  de  varietes cultivees; 
v)  souches  genitiques  speciales  (lignees  de  selection avdncies,  lignees d'elite 
et mutants); 
b)  le terme  "collection de  base  de  ressources  phytogenitiques"  designe  une  collection 
de  semences  ou  de  materiel  de  multiplication vegetative  (pouvant  aller des  cultures 
tissulaires a des  plantes enticres)  mise  en  securite  pour  conserver a long  terme 
la variation genetique a des  fins  scientifiques et  comme  base  pour  la selection 
vegetale; 
c)  les  termes  "collection active" designent  une  collection qui  complete  une  collection 
de  base et dont  on  tire des  ichantillons  de  semences  pour  distribution,  ichangc 
ain~i qu'3 d'autres  fins  telles  que  multiplication et evaluation; 
d)  le  terme  "institut" designc une entite dotee  ou non  de  la personnalite juridique etablie 
au  niveau international ou national, a des  fins  interessant la  prospection, la  collectc, 
la conservation,  l'entretien,. i•evaluation ou  l'echange  des  ressources  phytogenetiques; 
.,)  lc  tl!rtne  "•·cnt n·"  tl(:,;lv.nc  1111  l11:il LLul  d(:t,·n;IIJL  1111c  t·oll~·ctloll  de  IJil!ll!  ou  ;.H:tlvc  de 
rc~osourcc:~  phyLogt!no~tlqul''"•  t·'-'1  IJUC  Jccrlt  i\  l'urticle 7. 
2.2  Le  present  Engagement  porte  sur  les  ressources  gcnetiques,  decrites  au  p.lragraphe 
2.l(a),de  toutes les  esp~ces presentnnt,  ou  pouvant  presenter i  l'avenir,  un  interet eco-
ncmique  et/ou social,  notamment  pour !'agriculture, et plus particulierement  sur  les 
plantes alimentaires  cultivees. 
3.1  Les  gouvernements  adherant  au  present  Engagement  org:miseront  ou  feront  organiser 
dt!s  missions  de  prospection  conduites  conformement  a des  normes  scientifiques  agrcees afin 
d'identifier les  ressources  genitiques potentiellement  utiles qui  sont  menacees  d.'extinc-
tion dans  le  pays  interesse,  ainsi que  les autres  ressources  phytogenctiques  du  pays  qui 
pocrraient  ~tre utiles  au  diveloppement  agri~ole mais  dont  !'existence ou  lcs caracteris-





a)  les races  de  pays  ou  cul tivars  conn us  e t  menaces  d 'extinction parce  qu' ils ont  ete 
abandonnes  en  faveur  de  nouveaux cultivars; 
b)  les  pldntes  sauvages  apparentees  a  des  plantes cultivees dans  des  zones  identifiees 
comme  centres de diversite genctique  ou habitat naturel; 
c)  les especes  qui  ne  sont  pas  cultivees mais  qui pourraient etrc utilisees dans 
!'interet de  l'humanite  co~~e source d'aliments  ou  de  matiere  premiere  (pour  la 
production de  fibres,  de  produits  chimiques,  de  medicaments  ou  de bois). 
3.2  Dans  les activites visees a l'article 3.1,  on  cherchera  particulierement  a  conserver 
les especes  dont  le danger  d'extinction est certain ou  probable  en  raison des  circonstances 
telles que  le defrichement  des  forets  tropicales  humides et des  terres serni-arides  en vue 
de  !'expansion agricole. 
Article 4  - Preservation,  evaluation et documentation 
des  ressources  phytogenetiques 
4.1  Les  mesures  legislatives et autres pertinentes  continueront  a  etre appliquees et,le 
cas  echeant,  des  mesures  nouvelles  seront elaborees et adoptees  pour proteger et preserver 
les ressources  phytogenetiques  des  especes vegetales  poussant  dans  leur habitat naturel 
dans  les principaux centres  de  diversite  genetique. 
4.2  Des  mesures  seront prises,  au  besoin sur le plan international,  pour  assurer la 
collecte scientifique et la sauvegarde  du  materiel  genetique dans  les  zones  ou  des 
ressources  phytogenctiques  importantes  sont  rnenacees  d'extinction du  fait  du  developpernent 
agricole  ou  pour d'autres  raisons. 
4.3  Des  mesures  appropriecs  seront  egalernent  prises pour proteger les  ressources  phytoge-
netiques  detenues  en  dehors  de  leurs habitats naturels  dans  les banques  de  genes  ou  des 
collections de  plantes vivantes.  Les  gouvernements  et instituts adherant  au  present 
Engagement  vei~:i.~ront en  particulier a  ce  que  lesdites  ressources  soient  conservees et 
entretenue&  de  fa\on  a  preserver leurs caracteristiques utiles aux  fins  de  la  recherche 
scientifique et  de  la selection, ace qu'elles soient evaluees et a ce qu'elles  fassent 
l'objet d'une  documentation  complete. 
Article  5  - Disponibilite des  ressources  phytogenetiques 
5.  Les  gouvernements et instituts adherant  au  present  Engagement  qui  disposent  de 
ressourc·~s phytogenetiques  assureront  le libre acces a des  echantillons de  ces  ressources 
et  en  autoriseront  !'exportation lorsqu'elles sont  demandees  pour  la recherche scienti-
fique,  la selection ou  la conservation.  Les  echantillons seront  fournis  gratuitement 
suus  reserve  de  reciprocite,  ou  a des  conditions  approuvees  d'un  commun  accord. 
6. 
a) 
II.  COOPERATION  INTERNATlONALE 
Ao·l  lc·l"  (o  - c:,:,,: rail I(;,,  . ... .  ··- .  ··- ... 
La  cooperation  internationale aura particuliercmcnt  pour objet: 
d'etal>lir  ou  de  rcnforcer  lcs  capacitcs des  pays  en  dcveloppcmcnt,  le  ens  echeant sur  une 
base  nationale  ou  sous-regionale,  en  ce  qui  concerne les activites phytogenetiques,  ~otamment 
l'inventaire,  !'identification et la selection des  vegetaux,  la multiplication et la distri-
bution des  semences,  afin de  rendre  tous  les pays a meme  de  tirer pleinement  parti geE 
ressources  phytogenetiques  dans  !'interet de  leur developpement  agricole; 
b)  .  d'intensifier les activites  internationales  de  preservation,  d'evaluation,  de  docu-
mentation,  d'echange  des  ressources  phytogenftiques,  de  selection vegetale, 
d'entretien du  materiel  genetique et de  multiplication des  semences.  Cela  inclurait 
des  activites rnenees  par  la  FAO  et d'autres  institutions competentes  du  systerne  des 
Nations  Unies;  cela inclurait anssi  des  activites d'autres  institutions,  dent  celles 
appuyees  par  le  CC!~I.  L'ol>jectif  serait d'arrivcr progressivemcnt a couvrir 
toutes  les  especes vegetales  importantcs  pour  !'agriculture et les autres  secteurs 
de  l'econornie,  aujourd'hui eta l'avenir; c)  d'appuyer  les dispositifs dccrits  i  !'article 7,  et  notamment  la participation de 
gouverncme~ts et instituts chaque  fois  que  cela sera approprie et possible; 
d)  d'etudier des  mesures  telles que  le renforcement  au la creation de  mccanismes 
de  financement  pour les activites phytogenetiques. 
Article  7  - Arrangements  internationaux 
7.1  Les  arrangements  internationaux fonctionnant  actuellement  sous  les auspices  de  la 
FAO  et d'autres organisations  du systeme  des  Nations  Unies et appliques  par  des  instituts 
nationaux et regionaux ainsi que  par les instituts du  GCRAI,  en particulier le  CIRPG,  en 
vue  de.  la prospection,  de  la collecte,  de  la conservation,  de  l'entretien,  de  !'evaluation, 
de la documentation,  de 1'  ec.hange  et  •'e  1' utilisation  des  ressources  phytogenihiques, 
seront encore  developpes  et,  le cas  echeant,  completes  pour  mettre  au point  un  systeme 
mondial et faire  en  sorte que: 
a)  11  se  deveioppe  un  reseau internationalement  coordonne  de  centres nationaux,  regionaux et 
internationaux,  et notanunent  un  reseau international  de  collections  de  base  dans 
des  banques  de  genes,  sous  les  auspices  au la juridiction de  la  FAO,  ayant  assume 
la responsabilite de  conserver dans l'interit de  la communaute  internationale et  en 
respectant  le principe des  echanges  sans restriction,  des  collections  de  base  ou 
des  collections actives  des  ressources  phytogenetiques  de  certaines  especes 
vegihales; 
b)  le nombre  de  ces  centres soit progressivement  accru afin d'assurer  une  couverture 
aussi  complete qu' il E!St  necessaire  sur le plan botanique et  geograp!Jique,  compte 
tenu aussi  de  la necessite  de  conserver en plusieurs exemplaires  ces  ressources 
a sauvegarder et preserver; 
c)  les activites des  centres  s'occupant  de  prospection,  de  collecte,  de  conservation, 
d'entretien,  de  regeneration,  d'evaluation et d'echange  de  ressources  phytogcuetiques 





des  financements  et moyens  suffisants soient  fournis  au niveau national et inter-
national  pour  permettre  aux centres de s'acquitter de  leurs  fonctions; 
un  systeme  mondial  d'information sur les ressources  phytogcnetiques  conservees  dans 
les collections precitees,  coordonl:'.e  par la FAO  et  relie aux  systcmes  etablis aux 
niveaux national,  sous-regional et regional,  soit mis  en  place  en  tirant parti 
des  arrangements  qui existent dljl; 
la FAO,  au  toute autre institution qu'elle aura designee,  soit promptement  alertee 
de  tout  risque  mena~ant la permanence et la bonne  m::~rche d'un  centre,  afin  que  des 
mesures  internationales  puissent etre prises  rapidement  pour  sauvegarder le ntateriel 
conserve. 
le CIRPG  poursuive  ~t etende  ses:  activites actuelles,  dans le cadre  de  son 
num<la t,  en  11a I twn  aver.  1  il  J>A(I; 
1)  l'cxpan:;lon cl  l'amcl luratlon  f',cncrulcs  de:;  eou•pelcnccs  prul<·sslt•nu~o~ll.c:;  ct  dcH 
structures institutionnelles en  la matiere  dans  les pays  en  dcvcloppcmcnt,  y 
compris  lu  formation  dans  des  instituts appropriSs  tant  dan:;  les  pays  dcveloppcs 
que  dans  les pays  en  devcloppement  soient  financees  de  m::~nicrc  appropriee;  et 
ii)  !'ensemble des  activites mcnees  dans le cadre  de  !'Arrangement assure  une  nette 
amelioration de  la capacite  des  pays  en  developpement a creer et  ~ distribuer 
des  varietes veg6tales amcliorecs,  comme  cela esc  necessaire  pour garantir des 
accroissements substantiels de  la production agricole,  notamment  dans  les pays  en 
developpement. 7.2  Dans  le cadre  du  systcmc  mondial,  tous  gouvcrnements  ou instituts ayant  accepte  de 
participer a  1 'Engag.ement  pcuvent  en  outre  informer le Directeur  general  de !a  FAO  qu' ils 
souhait(!nt  qce  la ou  les  collections  de  base  dont ils sont  responsables  soient considerees 
commc  faisant  partie d'un  rctieau  international de  collections  de  base  dans  des  banques  de 
g~nes,  ~ous  le~ auspices  o~ la juridiction de  la  FAO.A  la demande  de  la FAO,  le  centre 
competent mettra a  la desposition des parties a  !'Engagement  le materiel  coritenu  dans 
la collection de  base. 
Article 8  - Sccurite  financiere 
8.1  Les  gouvernements  adherents  et les organismes  de  financement  envisageront  individuel-
lcment  et  coll~ctivement des  mesures  p.copres a donner  une  base  financiere  plus solide aux 
acti,;itcs vis  ant a at  teindre les o'">j ectifs du  present  Engagement,  en  accordant  une  atten-
tion  particuli~re au  besoiu  des  pays  en  developpement  de  renforcer leurs capacites  en 
m~tiere d'activites liees aux ressources  genetiques,  a la selection vegetale et a la multi-
plication des  semences. 
8.2  Les  gouvernements  adherents et les organismes  de  financement  etudieront en parti-
culier la  possibi~ite d'etablir des  mecanismes  qui  garantiraient  la disponibilite de  fonds 
ir.uncdiatemen!:  mobilisables  pour  parer a des  situations  du  type mentionne a  l'articl~ 7.1 f). 
8.3  Les  gouvernemcnts et instituts  adh~rents ainsi que  les organismcs  de  financernent 
envisageront  tout  sp~cialement les demandes  de  fonds  extra-budgetaires,  d'equipement  ou  de 
services  formulces  par la FAO  pour parer a des  situations du  type mentionne a l'article 
7 .l 0.. 
8.4  Le  financement  de  la  crea~ion et du  fonctionnement  du  reseau  international,  dans 
la mesurc  ou il impose  des  frais  supplementaires ala FAO,  sera assure pour  l'essentiel 
par des  ressources  extra-budgetaires. 
Article 9  - S\!rve:i.llance  Lies  activites et dl•tres  responsabilites  de  la FAO 
9.1  La  FAO  se  tiendra en permanence  au  courant  de la situation internationale concernant 
la prospection,  la colle.:te,  la consdrvation,  la documentation,  1'  echange et 1 'utilis.ation 
des  ressources phytogenetiques. 
9.2  En  particulier,  la FAO  creera  un  organe  intergouvernemental qui suivra le fonc-
tionnement  des  arrangements  de.crits a 1 'article  7  et prendra  ou  recommandera  les 
mesures  necessaires  ou  souhaitables  pour  garantir le caractere exhaustif  du  systeme man-
dial et assurer l'efficacite de  son  fonctionnentent  conformement  aux  termes  du  present 
EngaS?,eDient. 
9. 3  Ens' acquittant des  responsabilites  dec rites dans  la partie II du  present Engagement, 
la FAO  consultera les  gouvernements  qui ont notifie leur intention d'appuyer les 
arrangements  decrits a !'article 7. 
III.  AUTRES  DISPOSITIONS 
Article  10  - Mesures  phytosanitaires 
10.  Le  present  Engagement  s'entend sans  prejudice des mesures prises par les gouver-
nements  en application des  dispositions  de  la Convention  internationale sur la protection 
des  vegetaux- adoptee  a  Rome  le 6  decembre 1951- pour  reglementer  l'entree de ressources 
phytogenetiques  en vue  de  prevenir !'introduction ou  la propagation d'ennemis des vegetaux. 
Article 11- Informations  concernant  l'application du  present  Engagement 
11.  Au  moment  de  leur adhesion,  gouverne~ents et instituts informeront  le Directeur 
..  ;elller~l  de  1<1  FAO  ~e la llll!surc  dan.s  laquclie ils sont  ii mcme.  d I a,ppliquer  les principes 
...,,.,,"'hi  t!.lll:l  fl,  prhwnl  l·:nv.·•I'.'''"''IIL.  I "1:1  fc\ttnll ronl  l'hiuptt~  iltltli!e  flU  !Hrcc:tenr  ~c!nornl 
de  Ja  FAO  de:;  lnfun,•allonu  :uar  J cu  m•~u11rcH  tfll' 1 !1:1  unl  pr  l~;~c11  uu  uu  propouunt  c.Jc  prondru 
pour atlcluJrc les objectH.s  t!u  present  Engagcuu~nt. -.£6-
12.  La  Conference  a  en  outre  recommande  de  creer,  dans  le  cadre  de  la FAO,  un  comite 
intergouvernemental  ou  un  autre  organe  ouvert a tous  les  gouvernements  interesses,  qui 
serait  en  particulier charge  de  surveiller le  fonctionnement  des  arrangements  internatio-
naux proposes  dans  1 'Engagement. 
13.  La  Conference  a  adopte  la rE!solution  ci-apres: 
LA  CONFERENCE, 
Resolution  /83  1.L 
CREATION  D'UN  SOUS-COHITE  DES  RESSOURCES  PHYTOGENETIQUES 
DU  COMITE  DE  L'AGRICULTURE 
Ayant  adopte  1a Resolution  ••• /83 "Engagement  international sur les  ressources  phytogene-
tiques"  qui  comprend  le texte d'un  engagement  international sur les ressources  phytogene-
tiques  (ci-apres  denornme  "1  'Engage~rent")  figurant  en  annexe a ladite resolution, 
Ayant  note qu'il est prevu a 1'Article 9.2  de  l'Engagement  que  la  FAO  creera  un  organe 
intergouvernemental charge  de  survedller le  fonctionnement  des  arrangements  mentionnes a 
1 'Article  7  de  1'  Engagement  et prendra  au  recommandera  1es  mesures  necessaires  au souhai-
tables  pour  assurer au  systeme  mondial  1'  amp leur et  1 'efficacite d 1 operations voulues 
conformement a  l'Engagement, 
Invite  le Conseil et  le  COAG  a  cree~r,  a la prochaine  session,  un  organisme  subsidiaire du 
COAG  sur les ressources  phytogeneti.ques  qui pourrait  se  reunir au  moment  des  sessions 
ordinaires du  Comite  et dont  1a  composition et le mandat  seraient  les suivants: 
1.  Composition  - Le  Sous-Comite  des  ressources  phytogenetiques  sera ouvert a tous 
les Etats Hembres  de  l'Organisation,  qu'i1s  fassent  ou non  partie  du  Comite.  Le 
Conseil pourra,  ainsi qu'il est prevu a l'Article  ~XXII,  par. "13  b)  du  Reglement 
general  de  l'Organisation,  admettre  a la qualite  de  membre  de  cet  organe  des 
Etats  qui,  sans  ihre membres  de  l'Organisat:lon,  font  partie des  Nations  Unies, 
de  l'une  quelconque  des  institutions specialisees ou  de  l'Agence  internationale 
de  1 'energie  atomique. 
2.  Mandat- Le  mandat  du  Sous-Comite  sera  le suivant: 
a)  suivre le  fonctionnement  des  arrangements  mentionnes a 1'  Article  7  de 
1 'Engagement; 
};/  Les  Gouvernements  du  Canada,  dtL  Japon,  4e  la Suisse et  des  Etats-Unis  d'Amerique 
ont  reserve  leur position a l'ii:gard  de  cette  resolution. l 
' 
I 1 
b)  recomrnander  les mesures necessaires  ou  souhaitables  pour  assu~r 
au systeme mondial  l'an1pleur et l'efficacite d'operations voulues,  confor-
mement  a !'Engagement;  et en particulier 
c)  examiner  toutes  les  questions  interessant la politique,  les  programmes 
et  les  activites  de  la  FAO  dans  le  domaine  des  ressources phytogenetiques, 
et donner  des  avis  au  Comite  de  !'agriculture ou,  le cas  echeant,  au 
Comite  des  forets. 
(Adoptee  le  novembre  1983) Nuestra  delegaci6n  considera  una  necesida~ impostergable  la  formulaci6n  y  puesta :n practica  d~ un 
compromise  internacional sobre  recursos  fitogeneticos,  en  el  cual participen ademas  de  los  gob~ernos, 
instituciones internacionales de  prestigio como  el CIRF,  apoyado  en  el marco  juridico que  otorga 
la FAO. 
En  tal s.entido,  para  pom:r  en  practica es te  compromise,  nuestra delegaci6n  entiende conveniente  la 
creaci&m de  un  6rgano auxiliar de  caracter intergubernamental bajo  los auspicios  del Consejo  de 
la FAO. 
'Nuestro pais  comparte  y  apoya  la alternativa de  la creaci6n  de  un  banco  internacional de  recursos 
fitogeneticos  siempre  que  esto se  lleve  a  cabo  dentro  de  un  est·ricto concepto  internacional Y para 
el bien ~e la generaci6n presente y  de  las  futuras. 
E.  E~~UILIDIS (Grece)  :  Sur  ce  probleme  des  ressources  phytogenetiques,  la Communaute  economique 
europeenne et ses  dix Etats membres  ont arrete  une  position  communautaire.  C'est pourquoi,  et 
puisque la Grece  exerce  actuellement  la presidence  de  la Communaute,  je vous  demande  de  bien vouloir 
donner la parole  au  representant  de  la Commission  qui  exprimera  le point  de  vue  de  la Conununaute 
economiqtJe  europeenne. 
D.  OBST  (EEC)  :  The  European Economic  Community  and  its Member  States wish  to  congratulate  the 
Director-Ceneral  of  the  FAO  on  the excellent  report  in  Document  C 83/25.  They  note  that  the 
Undertaking  proposed  in  Appendix  A for  this  Report  represents  a  substantial  improvement  on  earlier 
proposals.  They  consider  that it is essential  to  collect  and  to  conserve  plant genetic  resources 
in order to  guard  against  losses  of  such material  and  to  safeguard  genetic diversity.  They  support 
measures designed  to develop  and,  should  any  shortcomings  become  apparent,  improve  the  ready 
exchange of  knowledge  and material  under  the  control  of  adherent  governments  and  institutions 
between plant breeders  and  scientists  so  that  all parts  of  the  world may  enjoy  the benefits of 
expert 111aintenance  lilf  available: varieties  and  the  breeding  of new  ones.  To  this  end  they  also 
recognize  the need  to  promote  training for proper  conservation  and  use  of  plant  genetic  resources. 
They  welcome  the  proposals  set  out  in Appendix  A  as  a  suitable basis  for  discussion and  they 
approve  the  objectives  and  the  form  there:of.  However,  due  account  should be  taken  of existing 
structures in the  Community  in respect  of  plant breeding  and  plant  protection  and  of  the  conditions 
necessary  to maintain  the  proper  function  of established  institutions  active  in  the  field  of  plant 
genetic resources,  in particular of  IBPGR  and  of  existing international  cooperation  arrangements. 
Nevertheless  they  are  convinced  that  in  t:he  spirit of  mutual  understanding  of  the  problems  of  the 
various countries  solutions will  be  found.  The  ColiUilunity  and  its Hember  States  are  resolved  to 
cooperate  to  the best  of their ability. 
C.R.  B~ijJ&~IN  (United  States of  America):  We  would  commend  Dr  Bo~ner for  his  introduction.  We 
also would  commend  the Director General  and  his staff  for  the effort put  forth  in preparing 
document  C 83/25.  The  presentation of basic  considerations  is especially well  done  and  is, we 
believe,  quite  objective.  We  are  puzzled!  and  concerned  though  by  the  apparent attitude  that  the 
current  CGIAR  sponsored  network  is insufficiently institutionalized  to support  a  successful 
international germplasm system.  The  IBPC:R  and  CGIAR  both  have  respected  positions as international 
institutions with  long  and  proud  records  of  programs  and  activities which  command  respect  and 
cooper:.tion  from  the world  scientific conununity,  whether  governmental  or private  and,  recently, •.. 
The  International  Boarci  on Plant  Genetics  Resources  (IBPCR)  has  in fact  obtained  the opinion of  the 
respected  international  law  firm,  Surry  and  Horse,  which  reached  the  firm  conclusion  that  both  the 
IBPGR  and  CGIAR  are unquestionable  legal entities.  To  allow this  body  to  get  sidetracked  from  the 
germplasm  concerns  because  of  a  debate  about  the  legal status of  these  institutions we  feel  would  be 
an unfortunate disservice  that would  delay  any  possible  improvements  or  expansions  to  the  International 
Plant r.enetic  Resources  System. 
My  Government  has  had  a  long-standing and  continuing  comn:.itment  to  our National  Plant  Germplasni 
System,  to  the International Plant Genetic  Resources  System,  and  to  FAD.  Our  direct  and  indirect 
monetary  contributions  in support  of  both  systems  and  of  FAD  are very  sizeable.  More  importantly, 
though,  we  have  consistently encouraged,  supported  and  ccntributed  to  the  free  exchange  of  gern:plasm. 
It would  be  strange  indeed  if such were  not  the  case  - - for  as  much  if not  more  than  any  other 
country  in the world,  the agricultural sector  of  the  United  States  economy  has benefitted  from 
ready access  to  the  free  exchange  of  gerutplasn:.  That  sector of  our  economy  has  now  evolved  to  the 
point where  the United  States ts often the  source  of  germplasm  which  is of  interest  to others. 
In fact,  at  the  present  time  the  United  States distributes more  than  50  gennplasm  samples  for  every 
single  sample  we  receive  from  other nations.  lJe  recognize  the  intense interest which  other nations 
have  in improving  access  to  and  utilizatton of  gennplasm.  While we  are  proud  of  our  part  in what 
has  been  and  is being  done  to meet  that  i.ntense 'interest, we  are equally anxious  to  do  whatever 
we  can  to  improve  the existing  system - - withiri  limitations  on  resources  - - so  that  there will 
be  even better access  to and  utilization of  germplasm  in  the  future. 
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